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Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

ق) مو الفرق اإلسالميةٛٓٛ مُقف ابو خلدَى (ت
* الليح صاحل عتُم.د
م4219/7/9 :تاريخ قبول البحث

م4219/3/42 :تاريخ وصول البحث

ملخص

 ويعرض منيجو في دراستو لمفرق وموقفو،يتناول البحث موضوع الفرق اإلسالمية عند ابن خمدون

 وتتمثل قواعد، وقانون العمران البشري، واإلجماع، والسنة النبوية، ومصادره في ذلك القرآن الكريم،منيا
. السبب أو العمة، االختالف أو التباين، التماثل أو الطرد:منيجو في دراستو لمفرق في

، والعامل الخارجي، واتباع المتشابو، العصبية: وىي،وبين البحث عوامل نشأة الفرق عند ابن خمدون

. بناء عمى نظريتو في العمران البشري، وجعل العصبية محور ىذه العوامل،والترجمة

 وكان، والصوفية، والفرق الكالمية، والباطنية، والشيعة، الخوارج:واستعرض من الفرق اإلسالمية

 إال، أو يتعرض ليا بحكم، دون أن يفصل فييا، وعرض بعض معتقداتيا،محايداً في عرضو لنشأة ىذه الفرق
. عمى اعتبار اعتناقو لممذىب األشعري،أنو كان منحا اًز لمصوفية

، أن مذىب ابن خمدون قريب من مذىب السمف الصالح: أىميا،وخمص البحث إلى مجموعة من النتائج

، وتميز منيجو في تعاممو مع الفرق باالستقراء والتحميل والنقد،يجمع بين النقل الصحيح والعقل الصريح

. والمنيج الفمسفي، وقوانين المجتمع، وقوانين التاريخ،وبارتكازه عمى العامل الديني
. التصوف، عمم الكالم، منيج، ابن خمدون، الفرق:كممات مفتاحية

Abstract
The study deals with the subject of the Islamic groups by Ibn Khaldun, and presents
his methodology in his study of the groups, and his sources in doing that are the Holy
Quran, Sunnah, unanimous, and the law of human civilization. The rules of his methodology
in the study of groups were: symmetry or expulsion, difference or variation, cause or rational.
The study explained the factors of the formation of the groups by Ibn Khaldun, namely:
religious intolerance, follow the similarity, the external factor, and translation, and make the
religious intolerance the core for these factors, based on his theory in human civilization.
From the Islamic groups, he reviewed: The Khawarij, the Shia, the Batinia, the, the
linguistic teams, and the Sufism. He was neutral in his presentation of the emergence of
these groups, presenting some of their beliefs without making decision or judgement on them,
yet he was biased towards the Sufism, considering his conversion to the Ash'ari doctrine.
The study concluded with a set of results, the most important of which are: Ibn
Khaldun's doctrine is close to the doctrine of the Righteous Salaf, combining the correct
transmission and the clear mind. His method of dealing with groups is characterized by
extrapolation, analysis and criticism, and its emphasis on the religious factor, the laws
of history, the laws of society, and the philosophical approach.

. جامعة العموم اإلسالمية العالمية، كمية الدعوة وأصول الدين،* أستاذ مشارك
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املكدمة.

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى رسول اهلل الكريم.

اقترنتتت شخصتتية ابتتن خمتتدون بالطتتابع االجتمتتاعي والتتتاريخي ،فتتي الفكتتر العربتتي اإلستتالمي؛ فقتتد تركتتت بصتتمات واستتعة
أسيمت في تشكيل وعي جمعي ،يعتمد بالدرجة األولى عمى مدرستو في عممي التتاريخ والعمتران البشتري التذي ابتكتره ،ولمتا ليمتا

متتن صتتمة وثيقتتة بالجانتتب العقتتدي والفرقتتي ،وبخاصتتة متتا يتصتتل بتفستتير الظتواىر ومتتن ضتتمنيا مستتائل االفت تراق ،وقتتد جتتاء ىتتذا
البحث ليتناول آراءه في الفرق اإلسالمية وموقفو منيا.
ومن الالفت لمنظر أن معاصرة ابن خمتدون لمكثيتر متن الفترق ،إلتى جانتب اىتمامتو بالعقيتدة ،جعمتتو يتميتز بمتنيج ختاص،
لدى تناولو مسائل العقيدة ،فيو قريب من مذىب السمف الصالح.

وفي إطار تنشئتو الشرعية نجد ابن خمدون كمفكر إسالمي قد حفظ القرآن ،واعتنى بالتفسير والحديث ،وتعمتق فتي

النحتتو والفقتتو ،ويبتتدو جمي تاً األثتتر الواضتتح لمواقتتع التتذي عاشتتو فتتي حياتتتو العمميتتة والعمميتتة ،متتن استتتقرار وترحتتال ،ومتتا شتتيده متتن

عبتر عنتوُ فتي تاريختو
انييارات في شرق العالم اإلسالمي وغربو ،وما تعرض لتو فتي حياتتو متن اضتطراب ،وحيتاة قاستية ،والتذي ّ
ومقدمتو الشييرة ،وغيرىا من المؤلفات التي عكست واقعو الفكري.
أينية البحح.

إن نشتتوء الفتترق فتتي اإلستتالم لتتم يكتتن إال بستتبب ابتعتتاد النتتاس عتتن الطريتتق المستتتقيم ،التتذي كتتان عميتتو النبتتي محمتتد 

وأصحابو ،والتفرق من أعظم األمور التي تبتمى بيا األمتة ،كمتا أنتو ستبب رئيستي أيضتاً لممحتن والفتتن التتي وقعتت فتي تتاريخ
المسممين.

عول في دراستو عموماً ،عمى إدراك واقع وىمتوم الجماعتات اإلستالمية ،ورىاناتيتا المعرفيتة واأليديولوجيتة
وألن ابن خمدون ّ

في مرحمة تاريخية معينة ،فإن ىتذا البحتث ،وفتي محتور التع ّتدد واالختتالف بتين ىتذه الفترق ،ومتا وراءه ،يعكتس وجتوه تعاممتو متع
النصوص الدينية من قرآن وحديث ،واآلليات التي اصطنعيا في بناء منظومة كالمية ،قائمة عمى الجدال الفكري.

مشكلة البحح َأسئلتٌ.

تتمثل مشكمة البحث في التساؤل اآلتي :ما آراء ابن خمدون في الفرق اإلسالمية التي تناوليا فتي كتابتو العبتر ونتتج

عنيا األسئمة اآلتية:

ٔ -ما منيج ابن خمدون الذي اتبعو في دراستو لمفرق ،وما اآلراء التي نتجت عنو
ٕ -ما المصادر واألسس والقواعد استند عمييا في ضوء ىذه المنيجية
ٖ -ما الفرق اإلسالمية التي تناوليا ،وما موقفو منيا
البعد الواقعي المادي
ٗ -ما القضايا العقدية التي تناولتيا الفرق اإلسالمية في إطار ُ

أيداف البحح.

ييدف البحث إلى:

ٔ– التعريف بحياة ابن خمدون الشخصية والعممية ،وواقع عصره العممي والسياسي.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

ٕ -بيان منيج ابن خمدون في دراستو لمفرق اإلسالمية ،والمصادر واألسس والقواعد التي استند عمييا في ضوء ىذه المنيجية.
ٖ– تستتميط الضتتوء عمتتى آراء ابتتن خمتتدون فتتي الفتترق اإلستتالمية التتتي تناوليتتا فتتي كتابتتو العبتتر  ،والوقتتوف عمتتى القضتتايا
العقدية التي تناولتيا ىذه الفرق.

مهًج البحح.

يستخدم البحث المنيج التحميأتي ،من خالل تحميل النصوص الواردة عند ابن خمدون في كتابتو العبتر  ،وتصتنيفيا

ونقدىا ،لموصول إلى صورة واضحة عن منيجو وقواعده التي استند عمييا في تناولو لموضوع الفرق اإلسالمية.

الدراسات السابكة.

قام الكثير من عمماء االجتماع بد ارستة فكتر ابتن خمتدون االجتمتاعي والسياستي ،وتنتاول غيترىم متن العممتاء جوانتب

أخرى من إنتاجو العممي ،سواء في مقدمتو المشيورة ،أو في باقي مؤلفاتو ،إال أن موضوع الفرق اإلسالمية عنده لم يحظ
بذلك االىتمام.
وقتتد اطمعتتت عمتتى متتن قتتام بد ارستتة فكتتر ابتتن خمتتدون ومؤلفاتتتو ،فمتتم أجتتد بتتنفس عنتوان بحثتتي ،إال أن ىنتتاك د ارستتات متعمقتتة
ببحثي ،أذكر منيا:

ٔ) منيج ابن خمدون فتي د ارستة الفترق ،عترض ونقتد ،لمباحتث عكرمتة أبتو بكتر عبتد القتادر األنصتاري ،إشتراف التدكتور

إبراىيم خميفة عبد المطيف إبراىيم ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،كمية الدعوة وأصول الدين ،قسم العقيدة ،عام ٕٗٔٓم.
وتختم تتف ى تتذه الد ارس تتة ع تتن د ارس تتتي بأني تتا مطول تتة ومتش تتعبة ،اس تتتوعبت جمي تتع الجوان تتب المتعمق تتة ب تتالفرق اإلس تتالمية،
ودراستي مختصرة ومركزة ،وقد استفدت من ىذه الدراسة كثي اًر ،خصوصاً فيما يتعمق بمنيجو في دراسة الفترق ،لخصتت منيتا
بعض فصوليا ،ووضعتيا ىنا.

ٕ) اإلشكاليات التاريخية في عمم االجتماع السياسي عند ابن خمدون ،عبد القادر جغمول ،وىي دراسة من عنوانيا تختمف
عن دراستي.
وىناك دراسات كثيرة حول منيج ابن خمدون في التاريخ ،وعمم االجتماع العمراني ،وغيرىا تختمف عن دراستي،

من حيث موضوعيا ،وىو الفرق اإلسالمية.

خطة البحح.
تمييد:

أكالً :التعريف بحياة وشخصية ابن خمدون وآثاره العممية.

ثانياً :الفرق اإلسالمية وأسباب نشأتيا.

المبحث األكؿ :منيج ابن خمدون في دراسة الفرق اإلسالمية :مصادره وأصولو وقواعده.

المبحث الثاني :عوامل نشأة الفرق األصول.

المبحث الثالث :الفرق اإلسالمية التي تناوليا في دراستو ،وىي:
أكالً :الخوارج.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٚ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :الشيعة.

ثالثاً :الفرق الكالمية.

رابعاً :الصوفية.

خامساً :الفرق الباطنية.

الخاتمة.

متًيد.
أكالً :التعريؼ بحياة كشخصية ابف خمدكف ،كآثاره العممية.

(ٔ)

ىو ولي الدين عبد الرحمن بن محمتد بتن محمتد بتن الحستن أبتو زيتد الحضترمي  ،المولتود فتي تتونس (ٕٖٚىتت)؛ نشتأ

وترعرع فييا ،لكنوُ ىاجرىا بعد أن جاء مرض الطاعون عتام ٜٚٗىتت ،وكتان متطمعتاً لطمتب العمتم وشتغوفاً بتو وستعى إليتو ،إذ

تتممتذ عمتتى يتتد كثيتتر متن العممتتاء فتتي المغتترب(ٕ)؛ فقتد تعمتتم عمتتى يتتد شتيوخ فتتي القتراءات والحتتديث ،والفقتو ،وفتتي العربيتتة والمنطتتق،
والعموم الحكمية(ٖ).

ترك ابن خمدون العديد من المؤلفتات بمختمتف العمتوم ،أىميتا :العبتر وديتوان المبتتدأ والخبتر فتي أيتام العترب والبربتر

ومتتن عاصتترىم متتن ذوي الستتمطان األكبتتر ،ولبتتاب المحصتتول فتتي أصتتول التتدين وشتترح الرجتتز فتتي أصتتول الفقتتو لمستتان التتدين
ووصتف
الخطيب ،وشفاء السائل وتيذيب المسائل فتي الترد عمتى التصتوف ،وتقييتد فتي المنطتق ونقتده ،والحستاب ،وشترح ُ
البتردةَ ،
بالد المغرب لتيمورلنك ،وتمخيص ابن رشد(ٗ).

وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن ابتتن خمتتدون قتتد اشتتتير بمقدمتتتو التتتي امتتتازت بمنيجيتتا الشتتمولي ،والتتتي جعمتتت منتتوُ ظتتاىرة
حتتازت عمتتى كثيتتر متتن التحميتتل النقتتدي فتتي مجتتاالت التتتاريخ واالقتصتتاد والسياستتة واالجتمتتاع والفمستتفة ،فيتتو يعطتتي ِ
العمّتتل
ُ
واألسباب المتعمقة بالكسب والمعاش والعوارض والصنائع والعموم ،عبر أخبار بعض من عاصترىم متن األمتم والمشتاىير والتدول
والممك والسمطان(٘).

لقتتد تجمعتتت عنتتد ابتتن خمتتدون ثتتروة متتن العمتتوم والمعرفتتة بنواحييتتا المختمفتتة؛ إذ إن لديتتو خب ترة واستتعة فتتي ميتتادين

عيتة الممتوك واألمتراء ،وكثترة أستفاره ورحالتتو ،وتنقالتتو فتي التدول واألقطتار ،إضتافة
السياسة ،والتي تضمنت الخدمة فتي َم ّ
لقراءتو المستمرة ودراستو في الفكر والمعرفة ،واطالعو عمى ثقافة عصره ،ونممتس ذلتك جميتاً فتي مقدمتتو ،وكتابتو التعريتف ،يتذكر
األخبار واألحوال لمبمدان والدولة والعمران.

توفي ابن خمدون في العام ٛٓٛىت بالقاىرة في مصر ،انخرط فييا بأحداث زمانو ،يطوف البمدان ،متقمتداً كثيت اًر متن

األعمال والمناصب كان آخرىا القضاء(.)ٙ
ثانياً :الفرؽ اإلسالمية كأسباب نشأتيا.

معنى الفرقة في المغة خالف الجمع ،وفارق الشيء ُمفارقةً وفراقاً :باينتو واالستم الفرقتة .والفرقتة :طائفتة متن النتاس،

والفريق أكثر منتوُ( .)ٚوفتي االصتطالح :ىتي مجموعتة متن النتاس اعتقتدت آراء وأفكتار معينتة ،ستواء كانتت سياستية أو اعتقاديتة،
ودافعت عنيا ،واعتبرت المخالف ليا خارج عن الحق والصواب.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

وستّتنة رستتولو ،وال توجتتد أي فتترق أو طوائتتف حتتتى مقتتتل عثمتتان بتتن عفتتان؛ وبعتتد
كتتان أمتتر األمتتة مجتمعتاً عمتتى كتتتاب اهلل ُ

حادثة التحكيم التي جرت بين أىل العراق وأىل الشام ،حدث أول افتراق بين المسممين(.)ٛ

واألسباب التي أدت لظيور الفرق يمكن إيجازىا بصورة عامة في :الجيل بالكتاب والسنة وعدم فيم النصوص كما

فيميا الصحابة والسمف ،كما تُ َعد الفتنة التي أدت لمقتل عثمتان بتن عفتان ،ىتي الحادثتة الرئيستة التتي أدت لظيتور أول فرقتة
فتتي اإلستتالم وىتتي الختوارج ،وبعتتدىا تتوالى ظيتتور الفتترق ،ودختتول بعتتض الشتتعوب فتتي اإلستتالم كتتالفرس وغيتترىم ،ممتتا جعميتتم

ينقمتتون بعتتض ت تراثيم التتوثني والفمستتفي إلتتى المستتممين ،إضتتافة لتتدخول بعتتض المغرضتتين والحاقتتدين وأصتتحاب األى تواء فتتي
اإلستتالم متتن أجتتل إفستتاده ،حيتتث تبتترز شخصتتية عبتتد اهلل بتتن ستتبأ ،إلتتى جانتتب تعظتتيم اآلراء وجعميتتا يقينيتتات ال تقبتتل الجتدل،

وتطويع النصوص الشرعية ليا ،وأخي اًر التأثير السياسي ،والذي ظير جمياً في عصر المتأمون التذي أجبتر الرعيتة عمتى اتبتاع

مذىب االعتزال(.)ٜ

فالخروج عن أىل السَُّّنة والجماعة في أي أصل من أصول االعتقاد مقطوع بو ،يعد مفارقاً وخروجاً ،واالفتراق عن

جماعتتة المستتممين وىتتم ستواد أىتتل اإلستتالم فتتي العيتتد النبتتوي ،وعصتتر الخالفتتة ال ارشتتدة ومتتا عميتتو الصتتحابة ،كمتتا ُيطمتتق االفتتراق

عمى كل من قاتل تحت راية عصبية أو حزبية أو جيوية أو وطنية(ٓٔ).
وأمتتا أقستتام ِ
الفتترق فيتتي عمتتى العمتتوم :فتترق إستتالمية لتتم تصتتل مقاالتيتتا إلتتى ح ت سد الختتروج متتن اإلستتالم مثتتل :المرجئتتة

والمعتزلتتة والكالبيتتة والزيديتتة ،فوان وجتتد فتتي بعتتض مقتتاالتيم متتا يحكتتم عميتتو بأنتتو كفتتر ،وىنتتاك فتترق أختترى تُعتتد خارجتتة عتتن
حضِ ،مثلُ :غالة الشيعة ،وفرق الباطنيتة متن اإلستماعيمية والنصتيرية
اإلسالم ،فوان كانت تُنسب إليو ،فأقواليا وأفعاليا ُكفر َم ْ
والدروز(ٔٔ).

ووفق ىذه التصنيفات ،فقد انقسم العمماء والدارسين في الحكم عمى ىذه الفرق ثالثة اتجاىات :األول :يرى تكفيرىتا

ُمطمقاً ،وأما الثاني :فإنو ينفي تكفيرىا ُمطمقاً ،وأما االتجاه الثالث :فقد اتخذ موقفاً وسطاً بين ذلك ،وىو موقتف عمتوم أىتل

السنة والجماعتة –ومتنيم ابتن خمتدون -فتي إطتار الحكتم عمتى األقتوال واألفعتال يختمتف عتن الحكتم عمتى أصتحابيا ،فتإذا ثبتت

بالكتاب والسنة أن ىذه األقوال أو األفعال الصادرة موجبة لمكفتر حكتم عمييتا بتالكفر ،فيقولتون :متن قتال كتذا وكتذا فيتو كتافر،
وىو ما سار عميو ابن خمدون في منيجو لبيان حكمو عمى الفرق ،وموقفو منيا (ٕٔ).

إن مفيتتوم الفرقتتة عنتتد متتؤرخي الفتترق ُيستتتعمل بمعنيتتين مختمفتتين :معنتتى اصتتطالحي ،وذلتتك فتتي ستتياق الكتتالم عمتتى
الفتترق اإلستتالمية الكبتترى ،ومعنتتى لغتتوي ،وذلتتك فتتي إطتتار الحتتديث عتتن اتجاىتتات عديتتدة فتتي تتتدبر فتتروع العقيتتدة داختتل كتتل فرقتتة

كبيرة بمعناىا االصطالحي الكالمي(ٖٔ).

املبحح األَل:

مهًج ابو خلدَى يف دراسة الفرق اإلسالمية :مصادرٍ َأصُلٌ َقُاعدٍ.
ينبغي بداية اإلشارة لقضية ميمة تتعمق بتصنيف العموم عند ابن خمدون ،إذ إنو قسميا إلى قسمين :األول :صنف
طبيعي ييتدي إليو اإلنسان بفكره ،كالعموم الحكمية والفمسفية ،والتي يمكن لإلنسان أن يقف عمييا بطبيعة فكره ،ويستتطيع
أن يجيز فييا الخطأ من الصواب(ٗٔ).

وأما القسم الثاني :فيو العموم النقمية الوضعية ،وىي كميا مستندة إلى الخبر عن الوضع الشرعي ،وال مجال فييا لمعقل،
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٜ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكل ىذه العموم تعتود إلتى النقتل الشترعي والتذي أساستوُ الكتتاب والس ّتنة؛ وفتي ذلتك قتال :وأصتناف ىتذه العمتوم النقميتة كثيترة؛ ألن
المكمف يجب عميتو أن يعمتم أحكتام اهلل المفروضتة عميتو ،وعمتى أبنتاء جنستو ،وىتي متأخوذة متن الكتتاب والس ّتنة بتالنص أو
باإلجماع أو باإللحاق (٘ٔ).

مصادر ابو خلدَى املهًجية َأصُلٌ.

يمكن حصر أصول المنيج عند ابن خمدون ومصتادره :بتالقرآن الكتريم ،والس ّتنة النبويتة ،واإلجمتاع ،وقتانون العمتران
البشري ،فاألصول الثالثة األولى ىي المعتمدة لدى عمماء أىل الستنة والجماعتة ،وأمتا ال اربتع فيتو القتانون التذي أوردهُ فتي

مقدمتو الشييرة.

عرفتتو فقتتال :كتتالم اهلل المنتتزل عمتتى نبيتتو المكتتتوب بتتين دفتتتي
فتتالقرآن ىتتو المصتتدر واألصتتل األول البتتن خمتتدونّ ،
المصحف وىو متواتر بين األمة ،إالّ أن الصحابة رووه عن رسول اهلل  عمى طرق مختمفة فتي بعتض ألفاظتو وكيفيتات

الحروف في أدائيا (.)ٔٙ

ويقول عن التفسير :وأما التفسير فاعمم أن القرآن نزل بمغة العرب ،وعمى أساليب بالغتتيم ،وكتانوا كميتم يفيمونتو،

ويعممتتون معانيتتو فتتي مفرداتتتو وتراكيبتتو ،وكتتان ينتتزل جم تالً جم تالً وآيتتات آيتتات؛ لبيتتان التوحيتتد والفتتروض الدينيتتة بحستتب

ويميتز الناستخ والمنستوخ ،ويعترف أصتحابو فعرفتوه ،وعرفتوا ستبب نتزول اآليتات،
الجمتلُ ،
الوقائع ... ،فكان النبي  يب ّتين ُ
ومقتضى الحال منيا منقوالً عنو (.)ٔٚ

عرف ابن خمدون عموم الحديث في مقدمتتو بأنيتا :معرفتة القتوانين التتي وضتعيا أئمتة المحتدثين ،لمعرفتة األستانيد
فيما ّ
والترواة وأستتمائيم ،وكيفيتتة أختتذ بعضتتيم عتتن بعتتض ،وأحتواليم وصتتفاتيم واختتتالف اصتتطالحاتيم ،ويتحصتتل ذلتتك أن اإلجمتتاع
واقع عمى وجوب العمم بالخبر الثابت عن رسول اهلل .)ٔٛ( 

ويقرر ابن خمدون أن اإلجماع أصل تشتريعي فيقتول :واعمتم أن اإلجمتاع إنمتا ىتو االتفتاق عمتى األمتر التديني عتن

اجتياد ( .)ٜٔويقول أيضاً :وجعموا مدارك الشرع كميا منحصرة في النصوص واإلجماع (ٕٓ).

أمتتا بالنستتبة لمعمتران البشتتري التتذي ابتكتره ابتتن خمتتدون ،فجعمتتو أداة لتصتتحيح الخبتتر عبتتر استتتخدام خصتتائص األشتتياء متتن

اختالف في الطباع وتنوع في األمم ،وتباعد في األماكن والفتترات الزمنيتة ،مضتافاً إلتى ىتذا كمتو عتدم مخالفتتو لمنقتل الشترعي أو
العموم النقمية(ٕٔ).

ومن األصول التي اعتمدىا ابن خمدون في دراستو لمفرق اإلسالمية :قراءتو لمحقائق التاريخيتة التتي تحتدث ،وتوظيفيتا فتي
تحميل نشأة الفرق ،فاألوطان الكثيرة القبائل والعصائب َق َّل أن تستحكم فييا دولة(ٕٕ).
وبناء عمى ما تقدم ،فإن منيج ابن خمدون في دراسة الفرق يرتكز عمى االستقراء والتحميل ثم التركيب ،والتي يمكن

تمخيصيا كمفاىيم بأمور ثالث محورية ،األولى :طبيعتة الحيتاة اإلنستانية ،وثانييتا :طبيعتة المحتيط الطبيعتي ،وأمتا الثالتث:

فيتعمق بطبيعة المحيط الثقافي ،والثالثة مجتمعة تحدد طبيعة ظيتور الفترق ،فالبمتدان ذات العصتبيات الكثيترة تختمتف فيمتا

يتعمق بتفريخ الفرق عن غيرىا من البمدان ذات العصبية الواحدة ،فالحضارة والبداوة ليتا تتأثير فتي متدى تقبتل األمتور(ٖٕ)،
استتقى ذلتك متتن العمتوم الشترعية وفتتي مقتدمتيا الكتتاب والستتنة ،ومتا قدمتتوُ لنتا متن نتتتائج وتحميتل ود ارستة وأحكتتام تتعمتق فتتي
ومددىا ال يخرج عن قولتو تعتالىَ  :كِت ْمػ َؾ ْاألَياػاـ ُن َػد ِ
اكلُ َيا
نظرتو التاريخية واالجتماعية والسياسية ،فمثالً نجد نظرتو لمدول ُ
ُ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

َب ْي َف ال ان ِ
يف[آل عمتران ،]ٔٗٓ :ونصتت آيتات كثيترة
ػو َال ُي ِح ل
َم ُنػكا َكَيتا ِخػ َِ ِمػ ْن ُك ْـ ُ
اا َكالما ُ
ػب الظاػالِ ِم َ
اس َكلِ َي ْعمَ َـ الما ُو الا ِػِ َ
شَ
ػي َد َ
يف آ َ
إلتتى أن لمدولتتة أعمتتا اًر ،ينتيتتي كيانيتتا بنيايتيتتا ،فتتاهلل ُيشتتير إلتتى القريتتة وفتتي آيتتات أختترى لمقُتترى؛ ىتتي الدولتتة أو التتدول ،كمتتا

ُيشير إلى القرية الظالمة وىي الدولة الفاسدة ،فالظمم أشد ألوان الفساد(ٕٗ).
ويذكر أن لمدولة أعما اًر طبيعيتة كمتا لخشتخاصُ ،مستتنبطاً ذلتك متن التتراث الشترعي ،حيتث ذكتر أن الدولتة فتي الغالتب ال

تتجاوز ثالثة أجيال(ٕ٘)؛ فيما نجده يستمر عمى ىذا النيج التدليأتي من المصتادر الشترعية ،حينمتا تطترق إلتى أن المتراد بالجيتل
س َن ًة[األحقاف.]ٔ٘ :
يستدل بذلك من قولو تعالىَ  :حتاى إِ َِا َبمَ َغ أَ ُ
شداهُ َكَبمَ َغ أ َْرَب ِع َ
يف َ
ويقتترر بتتأن التتدول ال بتتد أن يمحقيتتا اليتترم والفنتتاءُ ،مختتمتاً كالمتتو حتتول حتميتتة انييارىتتا( ،)ٕٙبعتتد أن يستشتتيد بقولتتو تعتتالى:
ُ
()ٕٚ
فَ ػِذ َِا اػػاا أَامُيػػـ َال يسػػتَأ ِ
كف[األع تراف ،]ٖٗ :فيقتتول :فتتي أن اليتترم إذا نتتزل بالدولتتة ال يرتفتتع .
سػػتَ ِْد ُم َ
ْخُر َ
سػ َ
ػاي ًة َكَال َي ْ
َ َ َ ُْ َْ
كف َ
ِ
َا ٍؿ ِكتَاب[الرعد.]ٖٛ :
ويستشيد بقولو تعالى :ل ُك ِّؿ أ َ
مما تقتدم ،فتإن ابتن خمتدون ُيحتدد بتأن ُعم َتر الدولتة ال يعتدو أعمتار ثالثتة أجيتال ،وىتو ُيقتدر الجيتل بتأربعين ستنة( ،)ٕٛوفتق
استدالل واستناد لممصادر الشرعية كما ورد.

أحكامتو
إن ابن خمدون في دراستو لمفرق ،اعتمتد عمتى التنص الق آرنتي كمنبتع ومصتدر أساستي ،حيتث استشتيد بتو واستتنبط
ُ

ويقرر قاعتدة :أن الغايتة التتي تجترى إلييتا العصتبية ىتي الممتك ،إذ ب ّتين فتي تفاصتيميا أن العصتبيات فوان كانتت ُمتعتددة ،إال
منوُ ،
أنتتوُ ال ُبتتد متتن عصتتبية أقتتوى متتن جميعيتتا تستتتتبعيا ،إال وقتتع االفت تراق()ٕٜ؛ ودلَّت َل عمتتى ذلتتك فتتي قولتتو تعتتالىَ  :كلَػ ْػكَال َد ْفػػلُ الماػ ِػو
ض ُي ْـ ِب َب ْع ٍ
يف[البقرة.]ٕ٘ٔ :
ض َكلَ ِك اف الما َو ُِك فَ ْ
س َد ِت ْاأل َْر ُ
ض ٍؿ َيمَى ا ْل َعالَ ِم َ
اس َب ْع َ
ض لَفَ َ
ال ان َ

ولدى تناول ابن خمدون مذاىب الشيعة في حكم اإلمامة بدأ بتفنيد أقواليمُ ،لي ّبين عدم صحة استدالليم ،حيث إنيم
ِ
ِ
كؿ َكأُكلِي
يعكا ا
س َ
الر ُ
يعكا الما َو َكأَط ُ
ؤولون النصوص عمى مقتضى مذىبيم ،وأورد مثاالً عمى ذلك باستشيادىم بقولو تعالى :أَط ُ
ُي ّ
ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْـ[النساء.]ٜ٘ :
عباده بطاعتيم في ىذه اآلية ،فقال بعضيم :ىم
ذكر الطبري أن أىل العمم اختمفوا في (أولي األمر) الذين أمر اهلل َ
األمراء ،وقال آخرون :ىم أىل العمم والفقو ،وقال آخرون :ىم أصحاب محمد  ،وقال آخرون :ىم أبو بكر وعمر(ٖٓ).

وعنتتد حديثتتو عتتن عمتتم الكتتالم ،وأن الحتوادث ال بتتد ليتتا متتن أستتباب ،وأن ىتتذه األستتباب فتتي ارتقائيتتا تتضتتاعف فتنفستتخ
طوالً وعرضاً ،وأن العقل يحار في إدراكيا؛ استد ّل بقولو تعتالى :ثُػ اـ َِرُىػـ ِفػي َخك ِ
ػكف[األنعتام]ٜٔ :؛ عمتى أن التفكيتر
ضػ ِي ْـ َي ْم َعُب َ
ْ
ْ ْ
َ ُ
فيو ال يتأتي بنتيجتة ،ولتن يظفتر صتاحبيا بتأي حقيقتة ،فيمتا يؤكتد عمتى ىتذه النتيجتة فتي رده عمتى أىتل األىتواء ،فتذكر أن الشتارع
الص َػم ُد * لَ ْػـ َيمِ ْػد
ػو ا
َحػد * الما ُ
المطمق مستتنداً عمتى قولتو تعتالى :قُ ْػؿ ُى َػك الما ُ
ػو أ َ
نيانا عن النظر في األسباب وأمرنا بالتوحيد ُ
ويضتتيف قتتائالً :وال تتتثقن بمتتا يتتزعم لتتك الفكتتر متتن أنتتوُ مقتتتدر عمتتى
َكلَػ ْػـ ُيكلَػ ْػد * َكلَػ ْػـ َي ُكػ ْػف لَػ ُ
َحػػد[اإلختتالصُ ،]ٗ-ٔ :
ػو ُكفُػ ًػكا أ َ
اإلحاطة بالكائنات وأسبابيا ،والوقوف عمى تفصيل الوجود كمو ،وتسفو رأيو في ذلك (ٖٔ).

يتطرق إلى الفرق بين الفقيو والمتصوف ،موضتحاً أيضتاً الفصتل فيمتا يتعمتق بتأحوال البتاطن ،وفقتو القمتوب وطريتق
وعندما َّ
)
ٕٖ
(
ِ ِ
الختواص ،يستتتدل بةيتتة قرآنيتتة عمتتى أن التصتتوف معنتتاه بتتاطني وأنتتوُ يختتتص بمتتا فتتي النفتتوس  ،لقولتتو تعتتالى :قُػ ْػؿ َيػػا يَبػػاد َ
ِ
ِ
ِ ل
ِ ِ
ِ
ِ
يـ[الزمر.]ٖ٘ :
الاِِ َ
َسَرفُكا َيمَى أَْنفُس ِي ْـ َال تَ ْ َنطُكا م ْف َر ْح َمة الماو إِ اف الما َو َي ْغفُر الِ ُن َ
يف أ ْ
كب َام ً
يعا إِان ُو ُىَك ا ْل َغفُ ُ
كر الارح ُ
ومتتن المصتتادر التتتي استتتند عمييتتا ابتتن خمتتدون فتتي د ارستتتو لمفتترق الحتتديث النبتتوي والستتنة ،ويبتتدو ذلتتك جميتاً بالفصتتل التتذي

عقتتده ،عنتتد تناولتتو مبتتدأ دولتتة الشتتيعة(ٖٖ) ،إذ فَّنتتد قتتول اإلماميتتة فتتي حصتتر الخالفتتة فتتي عمتتي وأبنائتتو ،وأن الوصتتية ليتتم وذكتتر
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصية اإلمامة كما زعم الشيعة مورداً الحديث الصتحيح كتذلك(ٖٗ) ،كمتا
الحديث الصحيح المتعمق بذلك ،ومضى في تفنيد ّ
نجدهُ يستند لمحديث الصحيح لتدى تناولتو القدريتة(ٖ٘) ،وفتي جانتب التصتوف نجتده يجعتل الحتديث مصتو اًر ودلتيالً عمتى العديتد
من المسائل التي ُيقررىا ،فعنمتا أراد التتدليل عمتى أن المريتد يترقتى متن مقتام إلتى مقتام ،إلتى أن ينتيتي إلتى التوحيتد والمعرفتة،
التي ىي الغاية المطموبة لمسعادة(.)ٖٙ

وفي إطار سياق حشد ابن خمدون لخدلة والتي يكثتر فييتا االستشتياد بالحتديث النبتوي ،فتي األمتور المتعمقتة بتالفرق

السنة في دراستو ،من خالل االستنباط واالستدالل.
اإلسالميةُ ،ندرك القيمة المصدرية لمحديث و ّ
وأما العمران البشريُ ،فيقرر فيتو أن الحتوادث ال تتعاقتب عمتى المجتمتع دون انتظتام ،وبالتتالي ال يمكتن أن تكتون مصتادفة
أو منفصمة عن بعضيا ،بل إنيا تتعاقب وفق قوانين محددة(.)ٖٚ

لقد اعتبر ابن خمدون حقيقة التاريخ ال تخرج عن تفسير الظواىر المتعمقتة باالجتمتاع اإلنستاني ،حيتث ذكتر أن حقيقتة

التتاريخ خبتتر عتتن االجتمتاع اإلنستتاني التتذي ىتو عمتران العتتالم ،ومتا يعتترض لطبيعتتة ذلتك العمتران متتن األحتوال مثتتل :التتتوحش
والتأنس والعصبيات ،وأصناف التقمبات لمبشر بأعماليم ومساعييم ،من الكسب والمعاش والعموم والصنائع ،وستائر متا يحتدث
في ذلك العمران بطبيعتو من األحوال (.)ٖٛ

فتتالعمران يمتتر بمتترحمتين ،ىمتتا :مرحمتتة العم تران البتتدوي أو العصتتبية ،ومظاىرىتتا ومراتبيتتا ،ومرحمتتة العم تران المتتدني

والحضاري(.)ٖٜ

ثتتم وظتتف نظريتتتو فتتي العم تران ،بعتتد أن ربطيتتا بالتتتاريخ ،فتتي بيتتان أستتباب نشتتأة الفتترق ،فيقتتول :ولمتتا كتتان الكتتذب
متطرقاً لمخبر بطبيعتو ولَوُ أسباب تقتضتيو ،فمنيتا التشتيعات لت راء والمتذاىب ،فتإن التنفس إن كانتت عمتى حتال االعتتدال فتي
قبتتول الخبتتر ،أعطتتتوُ حقتتو متتن التمحتتيص والنظتتر حتتتى يتبتتين صتتدقوُ متتن كذبتتو ،فواذا خامرىتتا تشتتيع ل ترأي أو نحمتتة قَ ِبمتتت متتا
يوافقيا من الكذب ونقمو (ٓٗ).
وىذا ُيفيد في أن ابن خمدون يترى بتأن متن أستباب التفترق :غيتاب االعتتدال ،والخمتل الفكتري فتي الشتخص نفستو ،التذي
يجعمو غير قادر عمى التمييتز والتمحتيص بتين حقتائق األشتياء ،وال يتبتين الصتدق متن الكتذب ،فيتو ىنتا يحمتل جيتل اإلنستان
كثير من الحقائق إلى طبيعة تكوينو المعرفي ،فالدعوة الدينية متن غيتر عصتبية ال تتتم ،مستتدالً بتذلك متن الحتديث الصتحيح،

وفي موضع آخرُ ،يعمّل تخصيص قريش بالخالفة ألنيم أىل العصبية والقادرون عمى جمع العرب ،ورفتع التنتازع بيتنيم ،وأن

الشتارع ال يختتص األحكتتام بجيتتل وال عصتتر ،وىتتذا متتا جعمتتو يشتتترط أن يكتتون القتتائم بتتأمور المستتممين ممتتن يمتمكتتون العصتتبية
األقوى ،كما كان لقريش في الماضي(ٔٗ).

ثم يبين أن العصبية كانتت ستبب فتي ظيتور الفترق وعمتى أرستيا الختوارج ،فواستياماتيا فتي حتدوث الفتنتة ،فيعيتد كتل
ذلك إلى ظيور القبائل الكبترى ،ودخوليتا فتي اإلستالم ،كقبائتل ربيعتة والتيمن ستواء متن كيتالن أو حميتر إضتافة إلتى قتيس

عيالن وتميم من مضر ،واعتداد ىذه القبائل بكثرتيا مقارنة بقبائل الحجاز وفي مقدمتيا قريش واألنصار(ٕٗ) ،فإرىاصتات
الخروج بدأت مع خفوت العامل الديني ،والعودة إلى العصبيات القبمية ،ويرى ابتن خمتدون بتأن ستبب استتتباب األمتر لبنتي

أمية يعود لقوة العصبية(ٖٗ).

وأما ما يخص مقاالت وعقائد الفرق فيصرح بأنيا كثيرة ومتشعبة ،وال مجال عنتده لمترد عمييتا ،ومتن أراد استتيعابيا
ومطالعتيا فعميو بكتاب ِ
الممَ ْل والنحل البن حزم والشيرستاني وغيرىم؛ ففييا بيان ذلك (ٗٗ).
ٕٖٖ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ي2020/م

8

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/14

Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

قُاعد ابو خلدَى املهًجية.

استطاع ابن خمدون الجمع بين السرد التاريخي المحض لموقائع ،والنقد العقالني ليا؛ إذ إنو ال ُيسمم بصحة الكثيتر

من الروايات(٘ٗ) ،ومنيجو العام يستند عمى قواعد رئيسية ثالث ،وىي:

ال ايدة األكلى :التماثل أو الطترد ،والمتراد ب ِتو تماثتل أنمتاط التفكيتر اإلنستاني ،وطريقتة تحميمتو وتنزيمتو عمتى الواقتع ،أشتار إليتو

تحت عنوان :طبيعة العمران في الخميقة  ،وممخصتيا :ربتط أحتداث الماضتي بالمعايشتة عبتر تص ّتور الواقتع ،ومتن ثتم القيتاس
عمييتتا ،لتتذا نجتتده يخضتتع معظتتم الروايتتات التاريخيتتة لمتمحتتيص والتتتدقيق ،يقتتول ابتتن خمتتدون :والستتبب الشتتائع فتتي تبتتدل األح توال

والعوائد ،أن عوائد كل جيل تابعة لعوائد سمطانو ،كما يقال في األمثال الحكميتة :النتاس عمتى ديتن الممتك ،وأىتل الممتك والستمطان
إذا استولوا عمى الدولة واألمر ،فال بد وأن يفزعوا إلى عوائد من قبميم ويأخذوا الكثير منيا وال يغفموا عوائد جيميم مع ذلك (.)ٗٙ

ال ايدة الثانية :االختالف أو التباين ،إذ إن طبيعة العمران البشري تقتضي االختالف ،وأبرز تطبيقاتيا ،ما يتعمق بعمر

الدول ،حيث اعتبر أن الدول يصيبيا اليرم كما يصيب البشر ،وبالتالي كل مرحمة يمكن النظر إلييا والحكم عمييا بطريقة
مختمفة عن المرحمة األخرى ،فيقول :فإن كل حادث من الحوادث ذاتا كان أو فعال ال بد لو من طبيعة تخصو في ذاتو وفيما

يعرض لو من أحوالو ،فإذا كان السامع عارفا بطبائع الحوادث واألحوال في الوجود ومقتضياتيا؛ أعانو ذلك في تمحيص
الخبر عمى تمييز الصدق من الكذب ،وىذا أبمغ في التمحيص من كل وجو يعرض (.)ٗٚ

ال ايدة الثالثة :السبب أو العمة ،إذ إنو ربط الحوادث والظواىر بفعل األسباب والنتائج ،وتُعد قاعدة السببية ىي أىم ركن
في فكره ،فال يأتي بحادثة أو نتيجة دون ربطيا بأسبابيا ،فيقول :إننا نشاىد ىذا العالم بما فيو من المخموقات كميا عمى ىيئة
من الترتيب واإلحكام ،وربط األسباب بالمسببات ،واتصال األكوان باألكوان ،واستحالة بعض الموجودات إلى بعض ،ال تنقضي
عجائبو في ذلك وال تنتيي غاياتو (.)ٗٛ

وأما بخصوص قواعده المنيجية التي استخدميا في دراستو لمفرق ،فيمكن إجماليا فيما يأتي(:)ٜٗ

ٔ -الجمع بين النظر الشرعي والقاعدة التي ابتكرىا في تفسير الظواىر(ٓ٘).

ٕ -الحياد والسرد التاريخي ،وال يتدخل إال قميالً فيما يتعمق بالحكم الشرعي أو العقدي ،فيو عندما تحدث عن الخوارج،

اكتفى بذكر وقائعيم ومعاركيم ،ولتم ُيعترج عمتى ذكتر معتقتداتيم أو الحكتم عمتييم ،ولتم يتذكر أمت اًر ييتم دارس الفترق متن
جانب عقدي ،إال تقسيمو لفرق الخوارج ،ورأييا في عموم المسممين(ٔ٘).

ٖ -عدم االعتماد عمى البراىين العقمية وحدىا ،وتقديمو لمنقل عمى العقل :وىذا ظاىر في تناولتو لممستائل المختمفتة ،ال
سيما في مسائل السمعيات ،مع أنو يعتقد بمذىب األشاعرة.

ٗ -عدم اعتماده عمى البراىين العقمية وحدىا؛ ألن العقل لو إدراك محدود كفكره أيضاً محدود ،فالعقل المجترد فتي مباحتث
التوحيد يؤدي بصاحبو إلى الخروج عن الصراط المستقيم ،وفي ىذا يقول :ال تثقن بما يزعم لتك الفكتر متن أنتو مقتتدر

وستفو أريتو فتي ذلتك ،واعمتم أن الوجتود عنتد كتل
عمى اإلحاطة بالكائنات وأسبابيا ،والوقوف عمى تفصتيل الوجتود كمتوُ ،
مدرك في بتادئ أريتو أنتو منحصتر فتي مداركتو ال يعتدوىا ... ،فتإذن :التوحيتد ىتو العجتز عتن إدراك األستباب وكيفيتات
تأثيراتيا ،وتفويض ذلك إلى خالقيا المحيط بيا (ٕ٘).

ويتضح مما تقدم ،بأنو كان يمزج بتين الشترع والعمتران البشتري والعمتوم العقميتة ،فوان كتان الشترع فتي النيايتة ىتو الحتاكم

عمى رؤيتو النيائية(ٖ٘)؛ وكانت خاصية التمحيص شرطاً في إنتاجو المعرفي ،وخاصية التخمص من األحكام المسبقة(ٗ٘)،
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتي تُعطي ُبعداً حيادياً ،موضوعياً في البحث عن المعرفة والحقيقة.
املبحح الجاني:

عُامـل نشـأة الفـرق.
لتم يتتنص ابتن خمتتدون عمتى ستتبب ُمعتين لنشتتوء أي فرقتة ،إال أنتتو ركتز عمتتى مجموعتة متتن العوامتل أبرزىتتا(٘٘)( :العصتتبية،

واتباع المتشابو ،والعامل الخارجي ،والترجمة).

وتكاد (العصبية) تكون القاسم المشترك في كل آراء ابن خمتدون ،والتتي تُ َعتد محتو اًر ميمتاً فتي فكتره ،وىتي عامتل حاستم فتي

كل ما يتعمق بدراسة الظواىر البشرية؛ وشرط أساسي لتأسيس الدولة ،وقيام الخالفة ،والتشتكيك فتي ظيتور الميتدي ،وبالتتالي
فإنو يرى بأن العصبية ىي أىم القوانين االجتماعية(.)٘ٙ

وأمتتام إشتتكالية :أن الشتترع اإلستتالمي ذم العصتتبية ونيتتى عنيتتا ،أشتتير إلتتى متتا أورده عمتتي التتوردي محتتاوالً اإلجابتتة عمتتى

وييمتتل
ذلتتك ،حيتتث يقتتول :يمجتتأ ابتتن خمتتدون فتتي معالجتتة ىتتذه المشتتكمة إلتتى منطقتتو المتتادي ،التتذي ييتتتم بمحتتتوى األمتتورُ ،

صتتورتيا الذىنيتتة المجتتردة ،ففتتي رأي ابتتن خمتتدون أن العصتتبية وغيرىتتا متتن أم توال الت ُّتدنيا ال يجتتوز أن نحكتتم عمييتتا ُحكم تاً كمي تاً

ُمجتترداً ،حيتتث نغفتتل عتتن محتواىتتا التواقعي ،فتتابن خمتتدون ُيشتتبو العصتتبية متتن ىتتذه الناحيتتة بالممتتك وبالغضتتب وبالشتتيوة ،فيتتذه
أمور نيى عنيا الشرع وذميا ،بينما ىي من مستمزمات الحياة البشرية ،فاإلنسان من غير شيوة مثالً ال يتتم بقتاؤه ،فوانمتا نيتى
الشرع عن الشيوة لكي يردع الناس من استعماليا في غير وجييا المشروع ،أما استعماليا فتي وجييتا المشتروع مرغتوب فيتو،

وقد حبذهُ الشرع ،ومثل ىذا يمكن أن يقال عن العصبية؛ فيي كثي اًر ما تكون وسيمة لنصر الدين فواقامة الحق (.)٘ٚ

كما أن مفيوم العصبية يكاد يقترب من مفيوم (التضامن) ،فوان أخذ أشكاالً متعددة ودرجات متباينتة ،ولتيس بالضترورة
أن يكون عمادىا النسب ،بل قد يكون أحياناً بتالمجاورة والمساكنة(.)٘ٛ
من ىنا ،نجد ابن خمدون يربط ظيور الفرق أساساً بعامل العصبية ،سواء كانت دينية أو عرقية ،إذ ال تقوم دولة أو

ديانة أو تضعف إال بيذا العامل ،ويرى بأن العصبية تكون بيا الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عميو ،فيقول:

اعمم أن مبدأ ىذه الدولة أن أىل البيت لما توفي رسول اهلل  كانوا يرون أنيم أحق باألمر ،وأن الخالفة لرجاليم دون سواىم

من قريش ( ،)ٜ٘فقريش تمثل العصبة القوية التي تقوم بيا الدولة ،فوان كان األمر في غير قريش؛ فمن يجتمع العرب عمييم.

وقد حاول ابن خمدون تأكيد نظريتو المتعمقة بالعصبية ،من خالل تناولو لنشوء الفرقُ ،معز اًز ذلك باألمثمتة واألدلتة،

فالخوارج ىم أول فرقة ظيرت ،بسبب بروز العصبية القبمية ،وخفوت العصبية الدينية عند بعض القبائل الكبرى(ٓ.)ٙ

وأما فيما يتعمق بعامل اتباع المتشابو ،فجعمو السبب األول في ظيور البدع ،وبالتالي ظيور الفرق(ٔ ،)ٙإذ إنو عقد

فصالً بعنوان كشف األخطاء عن المتشابو في الكتاب والسنة  ،أورد فيو أىم األمور التي أدت لظيور البدع وىو ترك المحكم،

والمجوء إلى المتشابو ،ومثّل لذلك بدعوى بعض المتصوفة بالكشف واإلليام ،فقال :وأما الكالم في الكشف ،فواعطاء حقائق
العمويات وترتيب صدور الكائنات ،فأكثر كالميم فيو نوع من المتشابو لما أنو وجداني عندىم وفاقد الوجدان عندىم بمعزل
عن أذواقيم فيو ،والمغات ال تعطي داللة عمى مرادىم منو (ٕ.)ٙ

وأما العامل الخارجي لنشوء الفرق ،فقصره عمى الدور التحريضي الذي قام بو عبد اهلل بن سبأ في تأجيج الفتنة ،وظيور
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Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

التشتتيع ،فيقتتول :لمتتا فشتتا التكبتتر عمتتى عثمتتان والطعتتن فتتي اآلفتتاق كتتان عبتتد اهلل بتتن ستتبأ ويعتترف بتتابن الستتوداء ،متتن أشتتد النتتاس

خوضا في التشنيع لعمي بما ال يرضاه من الطعن عمى عثمان وعمى الجماعة في العدول إليو عن عمي ،وأنو ولي بغير حق (ٖ.)ٙ

وأما عامل الترجمة ،فاعتبره أىم ىذه العوامل ،الذي أدى إلى إدخال مفاىيم خاطئة أثرت عمتى المحتيط اإلستالمي،

إال أن موقفو من الترجمة إيجابي ،رغم تحميميا مسؤولية تفشي ظاىرة الضتالل(ٗ ،)ٙواعتبرىتا عتامالً مستاعداً عمتى ظيتور

الفالستتفة والفتترق الكالميتتة ،وربتتط نشتتأة عمتتم الكتتالم ،وكتتل متتا ي ترتبط بتتو متتن فتترق ،إنمتتا ىتتو متتن بتتاب محاولتتة التترد عمتتى

الفالسفة ،بمنطقيم وقواعدىم نفسيا(٘.)ٙ

املبحح الجالح:

الفرق اإلسالمية الــيت تهاَهلا ابو خلدَى يف دراستٌ.
ال :اخلُارج.
أَ ً
عقد ابن خمدون باباً طويالً يتحدث فيو عن الخوارج ،تحت عنتوان الخبتر عتن الختوارج وذكتر أوليتتيم وتكترار ُختروجيم

في الممة اإلسالمية (.)ٙٙ

وقد فصل فيو أخبارىم عمى طريقة المؤرخين ،وتحتدث بإستياب عتن معتاركيم وأمترائيم ،وكتل متن تتولى حتربيم متن

قادة الدولة المركزية ،سواء كانت في الكوفة أو دمشق أو بغداد ،ويذىب ابن خمدون إلى أن بدايتة أمترىم كتان بعتد معركتة

تالقراء ،أصتبحوا فيمتا بعتد ختوارج ،ويكترر ىتذه العبتارة فتي أكثتر
صفين ،حادثة رفع المصاحف من قبل أىل الشتام ،ويستمييم ب ّ
من موضع من تاريخو(.)ٙٚ
ويشير إلى أن الخوارج انحسر أمرىم بعد معركة النيروان وتفرق شمميم ،وكان ذلك سبباً رئيسياً في اغتيال الخميفة

عمي بن أبي طالب ،إالّ أنيم استطاعوا تجميع صفوفيم بعد ذلك ،وخاضوا معارك دامية ضتد الدولتة األمويتة ،استتنزفت كثيت اًر

متتن الم توارد والجيتتود ،وقتتدم ابتتن خمتتدون تفصتتيالً وافي تاً عتتن ىتتذه المعتتارك ،والم ارحتتل التتتي مت َّتر عمييتتا الخ توارج ،متتا بتتين ى تزائم
وانتصارات وخسائر ،سواء في العراق أو الجزيرة العربية (.)ٙٛ

ويتتذكر ابتتن خمتتدون أن آختتر ىتتذه المعتتارك قتتد حصتتمت فتتي أيتتام الخميفتتة العباستتي ىتتارون الرشتتيد ،انتيتتت بمقتتتل قائتتدىم

طريف بن تغمب ،ويضيف ابن خمدون بأن الخوارج قد تراجع دورىم خاصة في المشرق ،بل وانقترض أمترىم فيتو ،وبقيتت ليتم
جماعات متفرقة وخاصة في بالد المغرب ومعظميم من البربر(.)ٜٙ

وفتتي تنتتاول ابتتن خمتتدون لفتترق الختوارج وعقائتتدىم ،يبتتين أنيتتم افترقتوا :عمتتى أربتتع فتترق :األ ازرقتتة أصتتحاب نتتافع بتتن األزرق

الحنفي ،والفرقة النجدية وىي بخالف األ ازرقة ،والثالثة اإلباضية ،والصفرية (ٓ.)ٚ

وتجدر اإلشارة ُىنا ،إلى أن عمماء الفرق اختمفوا فتي عتدد فترق الختوارج ،فالبغتدادي عتدىم عشترين فرقتة(ٔ ،)ٚوالشيرستتاني

ع تتدىم ثم تتاني ،وق تتال :كب تتار الف تترق م تتنيم :المحكم تتة واأل ازرق تتة والنج تتدات والبييس تتية والعج تتاردة والثعالب تتة واإلباض تتية والص تتفرية،
(ٕ)ٚ
وىناك من يأخذ خمسة منيا ويعتبرىا األىم(ٖ.)ٚ
والباقون فروعيم  ،كأنو يرد عمى البغدادي في تصنيفو ليمُ ،

وستتبب ىتتذا التبتتاين فتتي عتتدد فتترق الخ توارج ،كمتتا يتتذكر ع تواجي ،يعتتود إلتتى كتتونيم مضتتطيدين متتن عامتتة النتتاس ومتتن

الدولة؛ نظ اًر لكونيم دائماً ثائرين ،إضافة لقمة التدوين عندىم ،وختوفيم متن اطتالع أعتدائيم عمتى القميتل ممتا كتبتوه ،ووضتعيم
غير المستقر والمرتبط بالحروب ،وكثرة التشظي واالنشقاق(ٗ.)ٚ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖ٘
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعميو ،يمكن تمخيص دراسة ابن خمدون لمخوارج كما يأتي:
ٔ -أن فرق الخوارج الكبرى أربعة.
ٕ -يذكر مقالتيم فيما يتعمق بموقفيم من المسممين وقضية التكفير كاآلتي :األ ازرقتة :يترون البتراءة متن ستائر المستممين
وتكفيتترىم ،واالستتتعراض ،وقتتتل األطفتتال ،واستتتحالل األمانتتة ألنتتو يتراىم كفتتا اًر ،والنجديتتة :يبتتدو أن خالفيتتم كميتاً متتع

األ ازرقة ،وأما اإلباضية :فيم يرون أن المسممين كميم يحكتم ليتم بحكتم المنتافقين ،فتال ينتيتون إلتى الترأي األول ،وال

يقفتتون عنتتد الثتتاني ،وال يحرمتتون مناكحتتة المستتممين ،وال متوارثتيم ،وال المنتتافقين فتتييم ،وىتتم عنتتدىم كالمنتتافقين وقتتول
السنة ،والبييسية مثميم ،وأمتا الصتفرية :فيتم موافقتون لإلباضتية إال فتي القعتدة ،فتإن اإلباضتية أشتد
ىؤالء أقرب إلى ّ
عمى القعدة منيم(٘.)ٚ
ٖ -كتتان معظتتم تنتتاول ابتتن خمتتدون لمختوارج عرضتاً تاريخيتاً ،ولتتم يتطتترق إلتتى القضتتايا العقديتتة إال قمتتيالً ،إذ إنتتو ال ييتتتم
كثي اًر بذكر عقائدىم ،إال أنو عمى قمّتو يكتفى ِ
بو لمعرض في إطار تفصيمو لفرق الخوارج.
ُ
ٗ– لم يذكر ابن خمدون القواسم المشتركة المتعمقة بمعتقدات الخوارج ،والتي يمكن حصرىا وفتق الخطتوط العامتة العريضتة
اآلتية :تكفيرىتا عمتي وعثمتان والحكمتين ،وأصتحاب الجمتل ،وكتل متن رضتي بتحكتيم الحكمتين والختروج عمتى الستمطان

الجتتائر ،ودعتواىم أن اإليمتتان ال يزيتتد وال ينتتتقص ،وأنتتو إذا ذىتتب بعضتتوُ انتفتتى بالكميتتة ،وأن العمتتل متتن اإليمتتان ،وتكفيتترىم
لمرتكب الكبيرة(.)ٚٙ

٘ -لتتم يقتتدم ابتتن خمتتدون متتا يمكتتن أن ُيعتبتتر حكمتاً أو نقتتداً لمستتألة عقديتتة إال فتتي حتتاالت ثالثتتة :اعتبتتاره اإلباضتتية أقتترب إلتتى
دون فتتي ُكتتب الختوارج متتن فقتتو
متذىب أىتتل الستّتنة ،دون أن يفصتل فتتي أدلتتة القتتول التذي ذىتتب إليتتو وثانييمتا :وصتتف متتا ّ

بأنتو مبتتاين ألىتتل الستّتنة ،وأن أصتتوليم فاستتدة ،والثالثتتةُ :حكمتتوُ عمتى متتن قتتال بعتتدم وجتتوب منصتتب اإلمتتام ال بالعقتتل وبالشتترع،
بأن قوليم شذوٌذ ،وأن من القائمين بو بعض الخوارج(.)ٚٚ

إن ابن خمدون في تناولو لمخوارج استعرض جانباً تاريخياً ّبين فيو بداية الخوارج بعد حادثة التحكتيم ،ومتا حصتل بعتد ذلتك

متتن اختالفتتات فتتي بعتتض القضتتايا العقديتتة والتتي جعمتتتيم فرقتاً ُمتعتتددةُ ،منبثقتتة متتن أربتتع فتترق كبتترىُ ،معتبت اًر قتتول اإلباضتتية أقربيتتا
السنة وطرقيا بالكمية(.)ٚٛ
إلى أىل السنة ،وعمى العموم فإن عقائدىم وفروع مذىبيم ،مباينة لمناحي ّ

ثاني ًا :الشيعة.

ويطمتق
قدم ابن خمدون تعريفاً لمشيعة ،بأنيم أتباع عمي وبنيو ،فيقول :اعمم أن الشتيعة لغتة ىتم الصتحب واألتبتاعُ ،

فتي عتترف الفقيتاء والمتكممتتين متن الخمتتف والستمف عمتتى أتبتاع عمتتي وبنيتو  ،ومتتذىبيم جميعتاً متفقتتون عميتو ،أن اإلمامتتة ليستتت

من المصالح العامتة ،التتي تفتوض إلتى نظتر األمتة ،ويتعتين القتائم بيتا بتعيتنيم ،بتل ىتي ركتن التدين وقاعتدة اإلستالم ،وال يجتوز
لنبي إغفالو ،وال تفويضو إلى األمة (.)ٜٚ
ّ
(ٓ)ٛ
وينتقل بعد ذلك لشرح أىمية اإلمامة عند الشيعة ،إذ إنيتم اشتترطوا فتي اإلمتام أن يكتون معصتوماً متن الكبتائر والصتغائر ،

ثتم يستتتعرض أدلتتتيم والنصتتوص التتتي استتتدلوا بيتتا ويفنتتدىا ،فوان كتتان ذلتتك باختصتتار ،فيقتتول :وتنقستم ىتتذه النصتتوص عنتتدىم
َّ
فعمي مواله)(ٔ ،)ٛوقتالوا :ولتم تطّترد ىتذه الواليتة إال فتي عمتي ،وليتذا قتال
إلى جمي وخفي :فالجمّي :مثل قولو( :من كنت مواله ّ
لتتو عمتتر( :أصتتبحت متتولى كتتل متتؤمن ومؤمنتتة)(ٕ ،)ٛومنيتتا قولتتو( :أقضتتاكم عمتتي)(ٖ ،)ٛوال معنتتى لإلمامتتة إال القضتتاء بأحكتتام
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

َطيعػكا الما َ ِ
ِ
ػكؿ َكأُكلِػي ْاأل َْم ِػر
يعػكا ا
س َ
ليػا الا ِػِ َ
اهلل ،وىو الم ارد بأولي األمر الواجبة طتاعتيم بقولتو تعتالىَ  :يػا أَي َ
الر ُ
ػو َكأَط ُ
َم ُنػكا أ ُ
يف آ َ
ِم ْن ُك ْـ[النساء ... ،]ٜ٘ :ومن الخفي عندىم بعث النبي  عمياً لقتراءة ستورة بتراءة فتي الموستم حتين أنزلتت ،فانتو بعتث بيتا أوالً أبتا

بكر ثم أوحي إليو ليبمغو رجل منك ،فبعث عمياً ليكون القارئ المبمغ(ٗ ،)ٛقالوا :وىذا يدل عمى تقديم عمي (٘.)ٛ

ثتتم يتتذكر الفروقتتات بتتين اإلماميتتة والزيديتتة ،والمتعمقتتة بشتترط اإلمامتتة ،فالشتتيعة اإلماميتتة يستتوقونيا فتتي ولتتد فاطمتتة بتتالنص

عمتتييم واحتتداً بعتتد واحتتد ،بينمتتا الزيديتة اكتفتوا بشتترط الفاطميتتة ،وفتحتوا مجتتال االختيتتار عمتتى أن يكتتون اإلمتتام متتنيم عالمتاً ازىتتداً،
جواداً شجاعاً ،داعياً إلى إمامتو(.)ٛٙ

ثتتم ينتقتتل بعتتدىا لتنتتاول المنتتاظرة بتتين محمتتد البتتاقر وأخيتتو زيتتد حتتول شتترط األخيتتر فتتي اإلمتتام أن يكتتون داعي تاً إلتتى إمامتتتو

بمعنى الخروج طمباً لإلمامتة ،محتجتاً عميتو بكتون والتدىما زيتن العابتدين عمتي بتن الحستين لتم يخترج ممزمتاً إيتاه بنتاء عمتى ىتذا الشترط
أن ال يكون زين العابدين إماماً ،وأنو ينعى عميو ميمو لمذىب المعتزلة(.)ٛٚ

ثم يفصل التسمسل لخئمة لدى الفرقتين ،فالزيدية ساقوا اإلمامة فتي زيتد بتن عمتي صتاحب المتذىب ،ثتم ابنتو يحيتى متن

الزكيتتة ،بينمتتا اإلماميتتة جعمتتت اإلمامتتة فتتي محمتتد
بعتتده ،ثتتم محمتتد بتتن عبتتد اهلل بتتن حستتن بتتن حستتن الستتبط المشتتيور بتتالنفس ّ

الباقر ،ثم ابنو جعفر الصادق ،ومن ُىنا يذكر ابن خمتدون افتتراقيم إلتى فترقتين ومتيالد اإلستماعيمية ،التتي ستاقت اإلمامتة فتي
إسماعيل ،بينما اإلمامية جعمتيا في أخيو موسى الكاظم ،إلى نياية سمسمة األئمة عند االثني عشرية(.)ٛٛ
ثم يذكر أن بداية الشيعة تعود ألسباب تتعمق باإلمامتة ،ويتذىب إلتى أن ىتذا الختالف بتدأ عنتد وفتاة رستول اهلل ،

واعتبار أىل البيت أنيم أحق باألمر ،فيقول :اعمم أن مبدأ ىذه الدولة أن أىل البيتت لمتا تتوفي رستول اهلل  كتانوا يترون أنيتم
أحق باألمر ،وأن الخالفة لرجاليم دون من سواىم من قريش (.)ٜٛ

وال شك بتأن ابتن خمتدون يقصتد بالتشتيع التذي نشتأ فتي تمتك الفتترة ينحصتر فتي تفضتيل عمتي عمتى عثمتان ،أو أحقيتة ق اربتة

النبتتي  فتتي الخالفتتة ،ويتتدل عمتتى ذلتتك إي تراده ألستتماء بعتتض الصتتحابة ،التتذين ذكتتر أنيتتم كتتانوا يتشتتيعون لعمتتي ،ومتتن ى تؤالء
الصتتحابة :الزبيتتر وعمتتار بتتن ياستتر والمقتتداد بتتن األستتود ،وغيتترىم ،وقتتد عمتتل عتتدم قيتتاميم بتتأي معارضتتة عمنيتتة ،لرستتوخ التتدين فتتي
قموبيم وحرصيم عمى األلفة(ٓ.)ٜ

ويشتير إلتى أن بدايتتو كانتت
وأما عن التشيع الغالي ،واتخاذه منحى عقائدي فقد وصفو ابن خمدون بالمتذاىب الفاستدةُ ،
من عبد اهلل بن سبأ الذي كان ُيحرض الناس عمى عثمان ويطعن فيو ،وأنو ولي بغير حق ،فيقتول :ثتم لمتا فشتا التكبتر عمتى
عثمان ،والطعن في اآلفاق ،كان عبد اهلل بن سبأ ويعرف بابن السوداء ،من أشد الناس خوضاً في التشيع لعمي (ٔ.)ٜ

ىذا ويمكن إجمال أراي ابن خمدون في بداية التشيع عمى ضربين(ٕ ،)ٜاألول :ما يتعمق باإلمامة ،والتتي بتدأت بعتد

وفاة النبي  مباشرة ،والثاني :الشيعة بمفيوميا العقدي كانت بدايتيا ،بتحريض من عبد اهلل بتن ستبأ ،ثتم بعتد ذلتك بتدأت
بالتشكل تدريجياً.

بناء عمى مذىبتو فتي العصتبية ،وأن
أما خروج الحسين بن عمي بن أبي طالب؛ فإن ابن خمدون يعده غمطاً دنيوياًً ،
عصبية ُمضر كانت في قريش ،وعصبية قتريش كانتت فتي بنتي أميتة ،والتذين يمتثميم يزيتد بتن معاويتة ،أمتا متن الناحيتة الشترعية،

فاعتبر ما فعمو الحسين اجتياداً فيو أىل لذلك ،وتعرض لموقف جميور الصحابة الذين قعدوا عتن نصترتو ،وحتذر متن تتأثيميم
لمخالفتيم الحسين في أمر الخروج(ٖ.)ٜ

مما تقدم ،يمكن تمخيص النقاط اآلتية(ٗ:)ٜ

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٚ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُٔ -جل اىتمام ابن خمدون في تناولو لمشيعة يتمركز بموضوع اإلمامة ،كما جعموُ مدخالً لمختوض فتي تفاصتيل أقتواليم ،وكتان
ذلك ليس بإسياب.

ٕ -إن حديث ابن خمدون المقتضب إلى حد كبير عن الشيعة ،إنما يعود بالدرجتة األولتى إلتى مفيومتو لمدولتة ومحوريتة
العصبية.

ٖ -لم يتطرق إلى بقية معتقدات الشيعة ،والتي ال عالقة ليا باإلمامة

(٘)ٜ

.

ٗ -أورد ابتتن خمتتدون مستتألة التسمستتل التتتاريخي لإلمامتتة كمستتألة فتتي اإلستتالم ،وكيتتف انتقمتتت متتن الخالفتتة ال ارشتتدة ،إلتتى
الممك في عيد معاوية بعد خفوت النزعتة الدينيتة قمتيالً ،وعتودة أمتر العصتبية ،والتتي يشتكل معاويتة وبنتي أميتة التذروة فييتا
عند العرب(.)ٜٙ

٘ -ال يتدخل كثي اًر في تفنيد مزاعميم ،فواذ كان لوُ رأي فيو مقتضب جداً ،بطريقة ال تخمو من العرض الذي ىتو أقترب
ما يكون لمحياد.
 –ٙقولو :إن اإلمامية ال يقدموا عمياً ،وأن القدح إنما ىو من ُغالتيم ،ال يصح (.)ٜٚ

 -ٚتوقفتو فتي مستألة مقتتل الحستين بتن عمتي ،والحكتم فتيمن شتارك فييتا ،فيتو فوان كتان يترى أن يزيتداً فاستق ،إال أنتوُ ال

يجوز الخروج عميو ،وقتال البغاة فوان كان يراه واجبتاً إال أنتو ال يصتمح إال متع إمتام عتادل ،وىتذا الشترط مفقتود عنتد

يزيد ،فيو ال يصوب مقتل الحستين ويتراه شتييداً ،وفتي الوقتت نفستو يعتقتد أن متا قتام بتو الحستين بتن عمتي ،مختالف

وىنتتا ُيصتتدر حكمتتو ،فيقتتول :فتتال
الجتيتتاد أكثتتر الصتتحابة ،وقتالتتو باجتيتتاد منتتو فقتتط ،ولتتم يكتتن عتتن اجتيتتاد ىتؤالءُ ،

يجوز قتال الحسين يزيداً ،وال ليزيد (.)ٜٛ

فيما ُيشير الوردي بأن خالصة رأي ابن خمدون في ىذا الشأن :أن الحستين لتم يغمتط فتي ثورتتو عمتى يزيتد متن الناحيتة
الشرعية ،رغم أنو لم ُيحسن التقدير فيما يتعمق بأمر العصبية(.)ٜٜ

 -ٛلتتم يتطتترق ابتتن خمتتدون إلتتى مقتتتل الحستتين فتتي ستتياق التسمستتل الزمنتتي لتاريختتو ،بتتل اكتفتتى بمتتا أورده عتتن ذلتتك فتتي

الفصول المتعمقة باإلمامة ووالية العيد ،وسبب ىذا االضطراب يعود إلتى الحيترة التتي تممكتتو ،فيتو ال يتدري أيكتتب

الرأي ،الذي يؤمن بو في ق اررة نفسو ،أم يكتب الرأي الذي يريده الناس منو (ٓٓٔ).

وخالصة القول :إن كالم ابتن خمتدون فتي تناولتو لمشتيعة يتدور كمتو حتول اإلمامتة ومتوقفيم منيتا ،واإلمامتة نفستيا استتكمال
لنظرياتو في العمران البشري ،وركيزتو العصبية التي ال يمكن أن تكون اإلمامة إال بيا.
ثالجا :الفرق الكالمية.

عت ّترف ابتتن خمتتدون عمتتم الكتتالم :بأنتتوُ عمتتم يتضتتمن الحجتتاج عتتن العقائتتد اإليمانيتتة باألدلتتة العقميتتة ،والتترد عمتتى المبتدعتتة

المنحرفين في االعتقادات عن مذاىب السمف والسنة (ٔٓٔ) ،فحصر عمم الكالم فتي نصترة متذاىب الستمف والستنة ،دون بقيتة الفترق
اإلسالمية األخرى ،ويرى بأن سبب التسمية يعود ألمرين :بما يتصفوا بو من الحجاج والجدال وفي أن أصل طريقتيم نفي صفة
الكالم ،وتنازعيم في إثبات الكالم النفسي(ٕٓٔ).

ويرى ابن خمدون أن السبب فتي نشتوء عمتم الكتالم :ىتو الشتبيات التتي أثارىتا المبتدعتة ،والتتي أدت إلتى الخصتام والتنتاظر

واالستدالل بالعقل زيادة عمى النقل(ٖٓٔ).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

إن معظم الفرق اإلسالمية تأثرت بالجانب الكالمي ،سواء كانت من الشتيعة أو الختوارج أو الفترق الباطنيتة ،عمتى اختتالف
فتتي متتدى قتتوة ىتتذا التتتأثير وحيويتتتو ،ومتتن أىميتتا المعتزلتتة ،والتتتي تُعت ْتد أكثتتر تتتأثي اًر ،إذ إن عمتتم الكتتالم تأستتس عمتتى يتتد أعضتتائيا،
وأصبح لدييا نسق وتكامل(ٗٓٔ).

لقد ترك ابن خمدون بصمات واضحة في عمم الكالم(٘ٓٔ) ،إذ لم تكن عالقتو بعمم الكالم طارئتة ،بتل كتان ذلتك فتي مرحمتة

مبك ترة متتن حياتتتو العمميتتة ،فكانتتت متتن أوائتتل تصتتنيفاتو (لبتتاب المحصتتول فتتي أصتتول التتدين)( ،)ٔٓٙوىتتو تمختتيص لكتتتاب ال ترازي
(محصتتل أفكتتار المتقتتدمين والمتتتأخرين متتن العممتتاء والحكمتتاء والمتكممتتين) ،كمتتا تنتتاول الكتتالم فتتي مصتتنف آختتر لَتتوُ وىتتو (شتتفاء
الستتائل وتيتتذيب المستتائل) ،فوان كتتان الموضتتوع الرئيستتي لمكتتتاب ىتتو عتتن التصتتوف ،إال أنتتو ُيستتمط الضتتوء ويركتتز عمتتى مستتائل

مشتركة بين عمم الكالم والتصوف(.)ٔٓٚ

وتبقى مقدمة ابن خمدون ىي األبرز حيث خصص فصمين منيتا لتنتاول عمتم الكتالم :األول وعنوانتو (عمتم الكتالم)،

تحدث فيو عن نشأة ىذا العمم ،معرفاً بو تعريفاً يكاد يكون ىو األىم ،كما يتكمم عن الذات والصفات ،وعتن أىتم المتدارس

الكالمية ،وأشير شخصيات كل مدرسة ،والفصل اآلخر وعنوانو (كشف الغطاء عن المتشابو متن الكتتاب والستنة ،ومتا حتدث

ألجتل ذلتك متتن طوائتف الستنة والمبتدعتتة فتي االعتقتتادات) أورد فيتو أنتواع المتشتتابو ،وخاصتة فيمتا يتعمتتق باآليتات واألحاديتتث،
التي فييا إشارة إلى اهلل تعالى بصفة يفيم منيا أن ظاىرىا التجسيم ،وكردة ٍ
فعل عمى الخوض في تفاصيل العقائتد ،فتإن ابتن
خمدون يعترف بأن عمم الكالم كان حادثاً(.)ٔٓٛ

تف
وص َ
أشار ابن خمدون إلى محطتة الستمف متن الصتحابة والتتابعين ،والتتي اتستمت بالصتفاء ،وعتدم ظيتور أي شتبوَ ،بتل َ
ظيَر في تمك الفترة بالشذوذ ،حيث يقول :وشذ لعصرىم مبتدعة اتبعوا ما تشابو من اآليات ( ،)ٜٔٓوىذه الفتترة تعتبتر
من َ
عنده ىي المعيار لما يجب عميو أن تكون األمة ،فوان كان يعتبر أصحابو من األشاعرة استم ار اًر لتمك الفترة.

ثتم تتبتع بدايتتة ظيتور المدرستتة الكالميتة ،إلتتى أن وصتمت نقطتة الجمتتود ،واختتالط الكتتالم بالفمستفة ،وفتتي استع ارضتو لتتتاريخ

الفكر الكالمي وضح أبرز محطاتو بجعل المقياس العقدي ىو عماد تصنيفو ،فوان كان ال يغفل كمياً العامل الزمني(ٓٔٔ).

ويشير إلى ظيور المعتزلة وىي األىم في مسيرة عمم الكالم والفرق الكالميتة ،إال أنتو كتان مضتطرباً فتي ىتذه الجزئيتة،
ُ
فيو أحياناً ُيغفل دورىم ،وكتأنيم حالتة عتابرة مترت عمتى النستق الكالمتي العتام ،ولتم تتؤثر فيتو إال بقتدر محتدود ،فيقتول :ثتم لمتا كثترت
العموم والصنائع ،وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر األنحاء ،وألّف المتكممون في التنزيو ،حدثت بدعة المعتزلة (ٔٔٔ).

وفي مواضع أخرى ينسب عمتم الكتالم كمتو إلتى المعتزلتة ،وعمتى أرستيم إبتراىيم النظتام والجتاحظ والكعبتي والجبتائي،

فيقتول :وكانتتت طتريقتيم تستتمى عمتتم الكتالم (ٕٔٔ) ،نعتتم ،لقتتد ستبقت المعتزلتتة فتترق أخترى كالجيميتتة والقدريتتة ،إال أنيتا تُعتتد أىتتم
فرقة عرضت موضوعات عمم الكالم في نسق مذىبي متكامل ،وأصبحت مسائل عمم الكالم تنتاقش فتي إطتار الحتدود التتي وضتعيا
رجال المعتزلة(ٖٔٔ).

وتجتتدر اإلشتتارة إلتتى أن المعتزلتتة ظيتترت فتتي أوائتتل القتترن الثتتاني اليجتتري ،وستتمكت منيجتاً عقميتاً متطرفتاً فتتي بحتتث

ويجمع مؤرخي الفرق بأن ىناك أصول خمسة تتمحور عقيدتيم حوليا وىي( :التوحيتد ،والعتدل ،والوعتد
العقائد اإلسالميةُ ،
والوعيد ،والمنزلة بين المنزلتين ،واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر)(ٗٔٔ) ،ورغم كل االضتطراب التذي نجتده فتي مقاربتة
ابن خمدون وتحفظو لمحديث عن دور المعتزلتة فتي عمتم الكتالم ،حيتث يعتبترىم أستاس المرحمتة ،إال أنيتا تصتدرت الواجيتة
الكالمية ،بسبب سيطرتيم عمى مراكز دينية ميمة ،وخاصة زمن المأمون والمعتصم في أوج قوة الدولة العباسية ،واستقطاب
اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٜ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخمفاء ليم(٘ٔٔ).
ويبدأ ابن خمدون في تسمسمو لمفرق الكالمية ،فتي استتعراض فتترات الصتفاء التتي كتان يمثميتا الستمف متن الصتحابة
والتابعين ،ثم مرحمة االختالف واالضطراب ،ثم ظيور المدرسة األشعرية حيث تأسست عمى يد أبي الحستن األشتعري فتي القترن
الرابع اليجري ،والذي ُيمثل نقطة تحول ميمة في الفكتر اإلستالمي بعامتة ،وعمتم الكتالم بخاصتة ،وجتاءت ىتذه الفرقتة بعتد ت ارجتع
قرب أىل الحديث ،وقضى عمى فتنة خمق القرآن .
المعتزلة ،وخاصة بعد عصر المتوكل الذي ّ
ولما تحدث ابن خمدون عن مرحمة التمازج بين الفمسفة وعمم الكالم ،التي يرى أنيا بدأت عند الغزالي ،واعتبرىتا مباينتة

لمطريقة التي سار عمييا المتكممون األوائل :وجو اتيامات ألرباب ىذه المرحمتة ،حيتث إن طتريقتيم أصتبحت مطابقتة لمتذاىب
المبتدعة ،فيقول :وربما أدخموا فييا الرد عمى الفالسفة ،فيما اختمفوا فيو متن العقائتد اإليمانيتة ،وجعمتوىم متن خصتوم العقائتد،
لتناسب الكثير من مذاىب المبتدعة (.)ٔٔٙ

أما مذىب األشاعرة ،فقد كرس نفسو لنصره والدفاع عنو ،إذ تجد في تعريفتو لعمتم الكتالم إشتارة واضتحة؛ لمترد عمتى

المبتدعة ،والمنحرفين في االعتقادات عن مذاىب السمف وأىل الستنة( ،)ٔٔٚفوظيفتة عمتم الكتالم عنتده تقتديم التدليل العقمتي

عمى صحة العقائد اإليمانية ،رداً عمى الممحدين والمبتدعين ،ال تأييداً لمعقائد باإلطالق؛ ألن العقائتد عنتده أمتور مفتروض

صدقيا(.)ٔٔٛ

وفي إطار تناولو لممعتزلة ُيشتير إلتى أبترز آرائيتم وىتي :أنيتم ينفتون صتفات المعتاني متن العمتم والقتدرة واإلرادة والحيتاة،

زائدة عمى أحكاميا ،وأنيم قالوا بخمق القرآن ،وذلك بدعة ،صرح السمف بخالفيا ،وعظم ضرر ىذه البدعة (.)ٜٔٔ

وأمتتا عتتن المحتتدثين متتتأخري الحنابمتتة  ،فقتتد وصتتفيم بتتأنيم جماعتتة متتن أتبتتاع الستتمف ،وأنيتتم لتتم يقوم توا بتفتتويض

الصتتفات ،بتتل حمموىتتا عمتتى صتتفات ثابتتتة هلل مجيولتتة الكيفيتتة ،وأنيتتم ولج توا متتن بتتاب التشتتبيو فتتي قتتوليم بإثبتتات االستتتواء،
وأنيم يشنعون بإلزام التكيف بما ال يطاق (ٕٓٔ).

وأمتتا فرقتتة المشتتبية  ،فمتتا أورده كتتان مختصت اًر ،وذكتتر بتتأنيم متتن ُغتتالة المحتتدثين ،وحكتتم عمتتييم بتتالكفر ،وقتتال عتتنيم :وفتتي

المحتدثين ُغتتالة يستتمون المشتبية لتصتريحيم بالتشتتبيو ،حتتى إنتتو يحكتتى عتن بعضتتيم أنتتو قتال :اعفتتوني متتن المحيتة والفتترج ،وستتموا
عما بدا لكم من سواىا ،فوان لم ُيتأول ليم بأنيم يريدون حصر ما ورد من ىذه الظواىر الموىمة ،وحمميا عمتى ذلتك المحتل التذي

ألئمتيم ،فواال فيو كفر صريح والعياذ باهلل (ٕٔٔ).
وعمى ضوء ما عرضنا ،يمكن تسجيل النقاط اآلتية(ٕٕٔ):

يفصل في ما يتعمق بمقاالت أىل الكالم ،فيقول :فوانما أومأنتا إلتى ذلتك إيمتاء ،يتميتز بتو فصتول
ٔ -إن ابن خمدون لم ّ
وجمميا (ٖٕٔ)ُ ،مبر اًر ذلك بأن كتب السنة مشحونة بالحجاج عن ىذه البدع.
المقاالت ُ
ٕ -إن تعريف عمم الكالم ُيعد بمثابة وثيقة اتصال وتتأكيد ،يوضح بأن ابن خمدون ينتمي إلى األشتعرية ،وبالتحديتد فتي
طورىا الذي يبدأ بمؤسسيا أبي الحسن األشعري ،وينتيي عند أبتي المعتالي الجتويني ،فيتو يجتزم بصتحة عقائتد أصتحابيا،
وع ّدىم من المبتدعة(ٕٗٔ).
في مقابل خطأ عقائد مخالفيياَ ،
ٖ -إن استحداث عمم الكالم عند ابن خمدون جاء لمواجية المبتدعة ،فواعادتيم إلى عقيدة أىل السنة(ٕ٘ٔ).
ٗ– أىمل ابن خمدون دور المعتزلة في عمم الكالم ،وال يعترف ليم بالريادة في ىذا الفن.

البعد عن النيج الذي يجب أن يسير عميو.
٘ -رفض تماماً عمم الكالم في مراحمو األخيرة ،وأنو أصبح بعيداً كل ُ
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Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

 -ٙإن العقتتل معتتزول عتتن الشتترع وأنظتتاره ،وأن األصتتل فتتي الشتترع ىتتو التمقتتي عتتن الستتمف ،حيتتث إن المتتتأخرين خمطتوا
مسائل الكالم بمسائل الفمسفة؛ الشتراكيما في المباحث وتشابييا.
 -ٚإن موقف ابن خمدون من عمم الكالم عموماً انتيى إلى طريقتة وستطية ،بتين االتجتاه الستمفي التذي يتشتكل فتي قتدرة
العقل عمى المعرفة ،واالتجاه األشعري الذي يغمب االتجاه الصوفي(.)ٕٔٙ

 -ٛالجانب الكالمي موجود وبقوة في أبرز ُمصنفات ابتن خمتدون متن مقدمتة تاريختو الكبيتر ،وفتي لبتاب المحصتول فتي
أصول الدين ،وشفاء السائل وتيذيب المسائل.
رابعا :الصُفية.

لقتتد انطمتتق ابتتن خمتتدون فتتي د ارستتتو وتناولتتو لمصتتوفية والتصتتوف ،فتتي إطتتار بيئتتتو التتتي ُيغمتتب عمييتتا التصتتوف ،وقتتد
خصتتص أحتتد مصتتنفاتو (شتتفاء الستتائل وتيتتذيب المستتائل) لمتصتتوف والصتتوفية ،إضتتافة لعقتتده فصتالً لعمتتم التصتتوف فتتي مقدمتتتو
لمتاريخ( ،)ٕٔٚتدل عمى صمة واضحة وقوية بينو وبين التصوف ،إلى جانب تأثره الكبير بالغزالي(.)ٕٔٛ

ويبتتدأ ابتتن خمتتدون ببيتتان مكانتتة التصتتوف والصتتوفية ومنشتتأ طتريقتيم ،حيتتث يتترى بتتأن ىتتذا متتا كتتان عميتتو ستتمف األمتتة ،متتن

كبار الصحابة والتابعين ،فيقول :وأصمو أن طريقة ىؤالء القوم لم تزل عند سمف األئمة وكبارىا من الصحابة والتابعين (.)ٕٜٔ

وقد جعل التصوف من العموم الشرعية ،فوان وصفيا بالحادثة في الممة ،فيقول :ىذا العمم من العمتوم الشترعية الحادثتة فتي

الممتتة (ٖٓٔ) ،ثتتم يقستتم الش تريعة عمتتى طريقتتة الصتتوفية إلتتى قستتمين :فقتتو ظتتاىر وفقتتو بتتاطن ،فتتاألول :أحكتتام عامتتة فتتي العبتتادات
والعتادات والمعتتامالت ،والثتتاني :ىتتو القيتتام بالمجاىتدة ومحاستبة التتنفس أو التصتتوف ،ويقتتول فتي توضتتيح فقتتو البتتاطن بأنتتو معرفتتة
األحكام المتعمقة بأفعال القموب ،ومتا يختص المكمتف فتي نفستو متن أفعتال الجتوارح فتي عبادتتو ،وتناولتو لضترورياتو ،ويستمى ىتذا

فقو القموب وفقو الباطن ،وفقو الورع وعمم اآلخرة والتصوف (ٖٔٔ) ،ثم أطنب في مدحو ،عمى اعتبتار أنتو بتو يتميتز الخبيتث متن
الطيب ،وألن الباطن أصل االستقامة ،ومنبع الصالح والفساد لجميع األعمال (ٕٖٔ).

ثم يعرف الصوفية بأنيا :العكوف عمى العبادة ،واالنقطاع إلى اهلل تعتالى ،واإلعتراض عتن زخترف التدنيا وزينتيتا،

(ٖٖٔ)
والزىتتد فيمتتا يقبتتل عميتتو الجميتتور متتن لتتذة ومتتال وج تاه ،واالنف تراد عتتن الخمتتق فتتي الخمتتوة لمعبتتادة
 ،ويقت ّتدم تعريف تاً أكثتتر شتتموالً

لمتصوف في كتابو (شفاء السائل وتيذيب المسائل) ،فيقول :التصوف :دعايتة حستن اآلداب متع اهلل فتي األعمتال الباطنتة والظتاىرة،
بالوقوف عند حدوده ،مقدماً االىتمام بأفعال القموب ،مراقباً خفاياىا ،حريصاً بذلك عمى النجاة (ٖٗٔ).

ويعتبر ابن خمدون أن ما أورده من تعريف لمتصوف ،ينطبق عمى التصوف األول ،وىو متا كتان عميتو الستمف متن

الصحابة والتابعين ،ثم بعد ذلك تطور الموضوع حتى أصبح مصطمحاً يدل عمى طائفة معينة ليا سماتيا وميزاتيا.
ثم يقسم التصوف إلى مراحل ومستويات ،كما يأتي:

المرحمة األكلى :مرحمة الصتحابة والتتابعين ،وىتي طريقتة الحتق واليدايتة ،حيتث يقتول :وأصتمو أن طريقتة ىتؤالء القتوم ،لتم
تزل عند سمف األمة وكبارىا من الصحابة والتابعين ،ومن بعدىم طريقة الحق واليداية (ٖ٘ٔ).

المرحمة الثانية :حيث ظير المصطمح ،وارتبط بطائفة معينة ،ووضوح الطريقة والتدوين ،حيتث يقتول :فممتا فشتى اإلقبتال

عمى ُّ
الدنيا في القرن الثاني ومن بعده ،وأقبل الناس إلى مخالطة أىل الدنيا ،اختص المقبمون عمى العبتادة باستم الصتوفية

والمتصوفة ( ،)ٖٔٙويقول :كتب رجال من أىل ىذه الطريقتة فتي طتريقتيم ،فمتنعيم متن كتتب فتي التورع ،ومحاستبة التنفس،

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٔٗ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمى االقتداء في األخذ والترك ،كما فعتل المحاستبي فتي كتابتو الرعايتة ،ومتنيم متن كتتب فتي آداب الطريقتة وأذواق أىميتا،
ومواجتتدىم فتتي األمتوال ،كمتتا فعتتل القشتتيري فتتي كتتتاب الرستتالة ،والستتيروردي فتتي كتتتاب عتوارف المعتتارف وأمثتتاليم ،وجمتتع
الغزالي بين األمرين في كتاب اإلحياء (.)ٖٔٚ

تميزت بالمبالغة في مسألة الكشف ،وأصحاب الحمتول واالتحتاد ،لتذلك وصتفيا بمرحمتة الغتالة والمتتأخرين ،حيتث
المرحمة الثالثةّ :

يقتتول :ثتتم إن قوم تاً متتن المتتتأخرين انص ترفت عنتتايتيم إلتتى كشتتف الحجتتاب والكتتالم فتتي المتتدارك التتتي وراءه ،وأن ىميتتم أصتتبح

مختصت اًر عمتى الكتالم فتي حقتائق الموجتتودات العمويتة والستفمية ،وحقتائق الممتك والتروح والعتترش والكرستي وأمثتال ذلتك ،وأن متن لتتم
يشاركيم في طتريقيم لتن يكتون بالتأكيتد عمتى د اريتتة بتأذواقيم ومواجتدىم ( ،)ٖٔٛثتم يتذكر أن الحتال وصتل بيتم أن ال يستمى متن ال

يتقن طريقتيم صوفياً ،وانحصر المصطمح عمى من انتيج سموكيم ،يقول :وصار التصوف مختصاً بعموم المكاشفة (.)ٖٜٔ

ويب تتين اب تتن خم تتدون أن م تتا يجم تتع م تتذاىب الص تتوفية عم تتى اختالفي تتا وتش تتعب طرقي تتا أري تتان ،األول :أص تتحاب التجم تتي

واألستتماء والحضترات ،وحاصتتل متتذىبيم فتتي ترتيتتب صتتدور الموجتتودات متتن الواجتتب الحتتق ،وأن الوحتتدة نشتتأت عتتن األحديتتة

والواحدية ،ونسبة الواحدية إلى األحادية ،نسبة الظاىر إلى الباطن ،والشيادة إلى الغيب ،ومتن أشتير القتائمين بيتذا الترأي ابتن

الفارض وابن يرجان والحاتمي ،والرأي الثتاني :أصتحاب الوحتدة وحاصتمو :أن البتاري َ -ج َّتل وعتال -ىتو مجمتوع متا ظيتر ومتا

بطن ،وىو رأي أغرب من األول في مفيومو وتعمقو ،ومن أشير القائمين بو ابن سبعين (ٓٗٔ).

ويحتتاول ابتتن خمتتدون توضتتيح الصتتمة بتتين التصتتوف والشتتيعة ،متتن ختتالل عقتتده مقارنتتة بينيمتتا ،وبيتتان متتدى تتتأثر الصتتوفية

بأصول الشيعة ،فيربط الصوفية باإلسماعيمية المتأخرين ،القائمين بالحمول واالتحاد فوالييتة األئمتة(ٔٗٔ) ،وأنيتم سترقوا وانتحمتوا كثيت اًر
من أقوال ىؤالء الرافضة الغالة ،ويصرح بيذا االستنتاج وىو تأثر الصوفية وخاصتة المتتأخرين متنيم بالرافضتة ،فيقتول :فتانظر
كيف سرقت طباع ىؤالء القوم ىذا الرأي من الرافضة ودانوا بو (ٕٗٔ).

ولع ّل أكثر جانب تحدث عنو ىو ما يتعمق بالمجاىدات وخصص معظم كتابو شفاء الستائل ألقستاميا وشتروطيا،
وجعميا ىي التصوف بمجموعيا(ٖٗٔ) ،وأورد ىذه المجاىدات وىي :مجاىدة التقوى وىي رعاية األدب متع اهلل فتي الظتاىر

والباطن بالوقوف عند وروده ،مراقباً أحوال الباطن ،طالباً النجاة .كما أمر اهلل ،وأنو التصوف عند الصدر األول منيم.

والثانيتتة :ىتتي مجاىتتدة االستتتقامة ،وىتتي تقتتوم التتنفس وتحمميتتا عمتتى الص تراط المستتتقيم حتتتى تصتتيرىا آداب الق ترآن والنبتتوة،
شي َد ِ
يف[النساء.]ٜٙ :
اا َكال ا
يف َك ِّ
صالِ ِح َ
الصدِّي ِ َ
يف أَ ْن َع َـ الما ُو َيمَ ْي ِي ْـ ِم َف ال ان ِب ِّي َ
بالرياضة والتيذيب :الاِِ َ
يف َكال ل َ
والثالثة :ىي مجاىدة الكشف واالطالع ،وىي إخماد القوى البشرية كميا ،طالبتاً رفتع الحجتاب ،ومشتاىدة أنتوار الربوبيتة فتي

حياتو الدنيا ،ليكون بذلك وسيمة الفوز بالنظر إلى وجو اهلل في حياتو األخرى التي ىي غاية مراتب السعداء(ٗٗٔ).
بعد ىذا العرض ،يمكن أن نقول:

ٔ -إن ابن خمدون أشار بوضوح إلى أن الصوفية لم تظير إال بعد عصر الصحابة والتابعين.
ٕ -عمتتى التترغم متتن استتتخدامو لمصتتطمحات الصتتوفية ،إال أنتتو يختمتتف عتتنيم متتن حيتتث النتيجتتة ،فيتتو وبعتتد حديثتتو عتتن
المجاىدات ،تجده يرفض النوع األخير (المكاشفة) ،ويحشد األدلة ضده ،وينيى عن الخوض فيو ،فيقول :فإذا
كان الشرع نيى ىؤالء عن الخوض في عموم المكاشفة ،وىم ال ينتيون (٘ٗٔ).

مر بمراحل ثالثة ،تمثل الثانية قمة النضج وتجتد
ٖ -اعتبر التصوف من العموم الشرعية الحادثة ،كما أن التصوف قد َّ
رضى وقبوالً لديو.

ٕٖٗ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ي2020/م

18

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/14

Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم

ٗ -تتأثر ابتن خمتدون بتالغزالي فيمتا يتعمتق بعرضتو لمتصتوف ،كمتا انتقتد بشتدة التصتوف الفمستفي والمغتاالة فيتو ،ويربطتو
مع اإلسماعيمية.
٘ -موقف ابن خمدون عموماً من التصوف قريتب متن متذىب أىتل الستنة ،ويتضتح أن التقستيم المرحمتي لمتصتوف عنتده ال
ييتم بالجانب التاريخي.

خامسا :الفرق الباطهية.
تناول ابتن خمتدون الفترق الباطنيتة ،وعقتد فصتوالً عتدة تحتدث فييتا بإستياب عتن ىتذه الفترق ،فبعتد تعريفتو العتام فتي المقدمتة

ويفت ِترد لتتبعض الفتترق الكبتترى ،كاإلستتماعيمية والقرامطتتة بعتتدة فصتتول وأب تواب( ،)ٔٗٙثتتم
فصتتل فتتي تاريختتو ُ
بمتتذاىب الشتتيعة ،ن تراه ُي ّ
يصنف فرق الباطنية بأنيا فرق شيعية غالية ،ويجعميم من اإلمامية ،حيث يقول :وأمتا اإلماميتة فستاقوا اإلمامتة متن عمتي
الرضا إلى ابنو الحسن بالوصية ،ثم إلى أخيو الحسين ثم إلى ابنتو زيتن العابتدين ،ثتم إلتى ابنتو محمتد البتاقر ،ثتم إلتى ابنتو
جعفر الصادق ،ومن ىنتا افترقتوا فترقتين فرقتة ستاقوىا إلتى ولتده إستماعيل ويعرفتون بيتنيم باإلمتام وىتم اإلستماعيمية ،وفرقتة
ساقوىا إلى ابنو موسى الكاظم وىم االثنا عشرية لوقوفيم عند الثاني عشر من األئمة (.)ٔٗٚ

وعند حديثو عن اإلسماعيمية ودولتتيم العبيديتة ُيصترح بتأنيم شتيعة أصتوليم متن الشتيعة اإلماميتة( ،)ٔٗٛوتجتده فتي موضتع

آخر يقول لتدى تناولتو أخبتار اإلستماعيمية أىتل الحصتون بتالعراق وفتارس والشتام :ىتذا المتذىب ىتو متذىب القرامطتة ،وىتم غتالة
الرافضة (.)ٜٔٗ

وأما عن سبب تسميتيم بالباطنية فموُ فييا قتوالن؛ األول :إنيتم ستموا بتذلك لقتوليم باإلمتام البتاطن أي المستتور وىتذا
ما أورده في مقدمتو ،والثاني :كتمانيم لمذىبيم وذلك بعد تراجع شوكتيم واندثار أمرىم وكثرة أذيتيم باألمصار(ٓ٘ٔ).
ويعتبتتر ابتتن خمتتدون اإلستتماعيمية ىتتي أُس الفتترق الشتتيعية الغاليتتة وي ارىتتا مرادفتاً الستتم الباطنيتتة ،فتتإطالق اإلستتماعيمية يعتتود

إلى انتسابيم إلى إسماعيل بن جعفر الصادق ،وتولييم لو ،والقول بإمامتو سواء متات فتي حيتاة أبيتو أو بعتده ،ويمختص عقيتدتيم:

التي تدور حول اإلمامة ،وأن العدد سبعة لو شأن عندىم(ٔ٘ٔ) ،وىذا خالف ما تقول بو اإلمامية بأن األئمة ىم اثنا عشر.

ويشير إلى انقسام اإلسماعيمية إلى ن ازرية ومستعمية وذلك عنتد حديثتو عتن الحستن بتن الصتباح ،ويرجتع انشتطارىم إلتى
ُ
الخالف الذي وقع بسبب الخالفة ،وكأنتو يقتول بالتقستيم الشترقي والغربتي ،بحيتث ُيصتبح الن ازريتة ىتم الشترقين ،والمستتعمّية ىتم

الغربيين ،ويرى بأن الن ازرية امتداد لمقرامطة(ٕ٘ٔ).

إن فتترق الباطنيتتة كثي ترة ،فوان كتتان معظميتتا ينتتدرج تحتتت التشتتيع ،كمتتا يقتتول عبتتد التترحمن بتتدوي(ٖ٘ٔ) ،فيمتتا ُيشتتير دارستتي

الفتترق إلتتى الفتترق الباطنيتتة الكبتترى ،وبعضتتيم اعتبرىتتا أربعتتة وبعضتيم اآلختتر ثالثتتة فتترق(ٗ٘ٔ) ،ويبتتدو أن اإلستتماعيمية ،والقرامطتتة
والنصيرية تذكر فيياُ ،يضاف إلييا الدروز في بعض التقسيمات وغيرىا من الفرق(٘٘ٔ).
وعميو ،فإن ابن خمدون تحدث عن الباطنية كما يأتي:

ٔ -لتتم يتوستتع فتتي الحتتديث عتتن عقائتتد اإلستتماعيمية فتتي مقدمتتة تاريختتو ،ويصتتف حتتال التتديار التتتي استتتولى عمييتتا اإلستتماعيمية

بأنيا ُعشاً ليذه الغواية ،ومسقطاً ليؤالء الخباث (.)ٔ٘ٙ
ٕ– عندما يتطرق إلى أخبار الدولة العبيدية أو الفاطمية ،فإنو ي ُكمل فيو ذكر أخبار اإلسماعيأتيين وأياميم وأىتل الحصتون
بالعراق والشام وغيرىا.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (1442 ،)3ي2020/م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٖٗ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ -أطمق وصف الشيعة عمى اإلسماعيمية بشكل مطرد ،فيو عندما ذكر تأثر التصوف الغالي ،حصر ذلك باإلسماعيمية(.)ٔ٘ٚ
ٗ– اعتبر ابن خمدون العبيدية ىم النتواة الصتمبة لمدولتة اإلستماعيمية ،ولتذلك أستيب فتي أخبارىتا ،فواثباتتو لنستبيم ،عمتى ختالف
حديثو عن اإلمامية ،الذي دار كمو حول اإلمامة وموقفيم منيا.

٘ -اعتمد عمى نظريتو العصبية ،في تعزيز نسب العبيديةُ ،مشي اًر إلى أن االنقيتاد التذي تمتتع بتو الحكتام العبيتدين دليتل
عمتتى صتتحة نستتبيم( ،)ٔ٘ٛوجعتتل اإلمامتتة عنتتد اإلماميتتة نفستتيا استتتكمال لنظرياتتتو فتتي العم تران البشتتري ،وركيزتتتو العصتتبية
التي ال يمكن أن تكون اإلمامة إال بيا.

()ٜٔ٘

.

ويضيف في حديثو عن ىذه الدعوة ،وقد اختصر في ذكر عقائد القرامطة
 -ٙاعتبر القرامطة من اإلسماعيميةُ ،
 -ٚوجية نظره في القرامطة ،أن دعواىم في غاية االضطراب ،مختمفة عقائدىم ،والقواعد منافية لمشرائع واإلسالم فتي
الكثيتتر متتن م تزاعميم (ٓ ،)ٔٙإن متتا يقدمتتو عتتنيم فتتي ستتياق تتتاريخي ،ال عالقتتة لَتتوُ بالناحيتتة العقديتتة ،إال إشتتارتو بعتتد

حادثة اقتالع الحجر األسود ،أنيم قالوا بأن فعمتيم تمك كانت بأمر من زعماء الدولة الفاطمية ،وىذا فيو دليل عمى

ارتباطيم الواضح باإلسماعيمية(ٔ.)ٔٙ

 -ٛأىمتل الناحيتتة العقديتة بمقابتتل تركيتزه عمتتى الجانتب التتتاريخي ،وقتد كتتان واضتحاً فتتي رفضتو لمتتذىب الباطنيتة ،ونعتتتوُ
أكثر من مرة بالكفر ،فموقفو يتفق مع مواقف أىل السنة والجماعة.
 -ٜإن محاولتة ابتن خمتدون إثبتات نستتب العبيتدين ،جعمتوُ ُعرضتة لمنقتتد ،ولكنتو لتم ُيثبتت نستتب الفتاطميين عبتر صتفحات طتوال
إال نكاية بةل البيت(ٕ.)ٔٙ

اخلامتة.
وبعد ىذا العرض لمنيج ابن خمدون ومصادره وقواعده ،والفرق التي تناوليا في كتبو ،يمكن استنباط النتائج اآلتية:

ٔ– مذىب ابن خمدون قريب من مذىب السمف الصالح ،يجمتع بتين النقتل الصتحيح والعقتل الصتريح ،وتفترد شخصتيتو فتي
التصوف وغيرىا من العموم.
دراسة الفمسفة والمنطق و ّ
ٕ -تميز منيجو في تعاممو مع الفترق باالستتقراء والتحميتل والنقتد ،واعتمتد عمتى مصتادر أساستية ىتي القترآن الكتريم والستنة النبويتة،
وكتب التاريخ ،والعمران البشري.

ٖ -عوامل نشأة الفرق بحسب أريو ىي :اتباع المتشابو ،والعصبية ،والعامل الخارجي ،والترجمة.
ٗ -يربط بين النظر الشرعي وقواعده في العمران البشري.

٘ -إن موضتوع الحيتتاد فتتي مستتألة تنتاول الفتترق ىتتو الستتائد فتي معظتتم إنتاجتتو ،إال إذا استتتثنينا الصتوفية ،فيتتو واضتتح االنحيتتاز
إلييا ،وخاصة صوفية المرحمة األولى.

 –ٙتميز منيجو بارتكازه عمى العامل الديني ،وقوانين التاريخ ،وقوانين المجتمع ،والمنيج الفمسفي.
والحمد هلل رب العالمين.

اهلُامش.
اهلُامش.
(ٔ) ينظر :ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت ٛٓٛه) ،التعريؼ بابف خمدكف كرحمتو شرقاً كغربا ،تحقيق :محمد بن تاويت تت
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Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم
الطنجي ،راجعو وأعده لمنشر :إبراىيم شيوح ،تونس ،الدار العربية لمكتاب والقيروان لمنشرٕٓٓٙ ،م( ،د.ط) ،صٕ.

(ٕ) ينظر :المرجع السابق ،ص.٘ٛ-٘ٚ

(ٖ) ذياب ،محمد حافظ (ت ٕ٘ٔٓم) ،الخمدكنية كالتم ي ،القاىرة ،رؤية لمنشر والتوزيعٕٜٓٓ ،م( ،د.ط) ،صٕ.

(ٗ) بدوي ،عبد الرحمن (ت ٕٕٓٓم) ،مؤلفات ابف خمدكف ،القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافةٕٓٓٙ ،م( ،د.ط) ،ص ،ٚوصٔٔ.

(٘) البيكتا ،جتورج (ت ٕٜٓٓم) ،السياسػػة كالػػديف ينػػد ابػف خمػػدكف ،تعريتتب :موستى وىبتتة وشتوقي التتدوبيي ،بيتروت ،دار الفتتارابئٜٜٓ ،م،
(د.ط) ،صٔ٘.

( )ٙابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت ٛٓٛه) ،م دمة ابف خمدكف :الازا األكؿ مف تاريخ ابػف خمػدكف :ديػكاف المبتػدأ كالخبػر فػي
تاريخ العرب كالبربر كمف ياصرىـ مف ِك الشأف األكبر ،ضبط :المثنى خميتل شتحادة ،مراجعتة :ستييل زكتار ،بيتروت ،دار الفكتر،
ٕٔٓٓم( ،د.ط) ،صٕ.

( )ٚابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم بتن عمتي بتن منظتور األنصتاري (ت ٔٔٚه) ،لسػاف العػرب ،بيتروت ،دار صتادرٜٜٖٔ ،م،
(طٖ) ،فصل الفاء ،ج ،ٛصٖٓٓ.

( )ٛينظر :مكي ،أبو زيد محمد ،م االت الفرؽ ،جدة :دار الخرازٕٓٓٛ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٔٔ.

( )ٜينظر :جمي ،أحمد محمد ،دراسات يف الفرؽ كتاريخ المسمميف :الخكارج كالشيعة ،الرياض ،مركز الممتك فيصتل لمبحتوث والد ارستات
اإلسالميةٜٔٛٛ ،م( ،طٕ) ،ص٘ٗ.

(ٓٔ) ينظر :مكي ،أبو زيد محمد ،م االت الفرؽ ،مرجع سابق ،ص.ٔٛ

(ٔٔ) ينظر :مرجوي ،كمال الدين نور الدين ،نشأة الفرؽ كتفرقيا ،بيروت ،دار الكتب العمميةٜٔٚٔ ،م( ،د.ط) ،ص٘.ٙ-

(ٕٔ) مكي ،أبو زيد محمد ،م االت الفرؽ ،مرجع سابق ،ص .ٔٛوينظر :العقل ،ناصر عبد الكتريم ،دراسػات فػي األىػكاا كالفػرؽ كالبػدع
كمكقؼ السمؼ منيا ،الرياض ،دار كنوز أشبيأتيأٜٜٚ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٔ.ٕٜ

(ٖٔ) مصتطفى ،مصتتطفى بتن محمتتد ،أصػػكؿ كتػػاريخ الفػػرؽ اإلسػػالمية ،مصتتر ،دار الفكترٕٖٓٓ ،م( ،طٔ) ،صٖٖ .وينظتتر :عتواجي،
غالب بن عمتي ،فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسالـ ،كبياف مكقؼ اإلسالـ منيػا ،جتدة :المكتبتة العصترية الذىبيتةٕٓٓٔ ،م( ،طٗ)،
جٔ ،ص.ٜ-ٛ

(ٗٔ) ابتتن خمتتدون ،عبتتد ال تترحمن بتتن محمتتد (ت ٛٓٛه) ،الم دمػػػة ،تحقي تتق :عبتتد الستتالم الش تتدادي ،التتدار البيض تاء ،المغ تتربٕٓٓ٘ ،م،
(طٔ) ،جٕ ،ص.ٖ٘ٛ

(٘ٔ) المرجع السابق ،ص.ٖٜ٘

( )ٔٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،الم دمة ،مرجع سابق ،صٔ.ٖٙ
( )ٔٚالمرجع السابق :صٗ.ٖٙ
( )ٔٛالمرجع السابق ،ص.ٖٙٛ
( )ٜٔالمرجع السابق ،جٖ ،ص.ٙ
(ٕٓ) المرجع السابق ،جٖ ،صٗ.
(ٕٔ) المرزوقي ،محمد الحبيب أبو يعرب ،فمسفة التاريخ الخمدكنية ،تونس ،الدار المتوسطيةٕٓٓٚ ،م( ،طٔ) ،ص.ٖٛ-ٖٚ
(ٕٕ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،الم دمة ،مرجع سابق ،جٔ ،صٗٔ.

(ٖٕ) ينظر :المرزوقي ،محمد الحبيب أبو يعرب ،االاتماع النظػر الخمػدكني كالتػاريخ العربػي المعاصػر ،تتونس ،التدار المتوستطيةٕٓٓٚ ،م،
(د.ط) ،صٖٗ.

(ٕٗ) ينظر :جابر ،عمي حسن ،مفكرك اإلسالـ كالعمراف البشر  ،بيروت ،دار مكتبة البصائرٕٓٔٔ ،م( ،د.ط) ،ص.ٔٓٚ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٕ٘) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،بيروت ،دار ابن حزمٕٓٔٔ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،ص.ٕٜٔ
( )ٕٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،صٕٖٔ.
( )ٕٚابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،صٕٕٔ.

( )ٕٛبوتول ،غاستون (ت ٜٓٔٛم) ،ابف خمدكف كفمسفتو االاتمايية ،ترجمة عادل زعيتر ،القاىرة ،شركة نوابغ الفكترٕٓٓٛ ،م،

(طٔ) ،صٖ٘ .وينظر :ابن خمتدون ،عبتد الترحمن ،شػفاا السػا ؿ كتيػِيب المسػا ؿ ،تحقيتق :محمتد مطيتع حتافظ ،دمشتق ،دار الفكتر،
ٜٜٔٙم( ،طٔ) ،صٖٗ.

( )ٕٜابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص٘ٓٔ.

(ٖٓ) ينظتر :الطبتري ،أبتتو جعفتر محمتتد بتن جريتر (ت ٖٓٔه) ،اػػامل البيػػاف يػف تأكيػػؿ آ ال ػرآف ا تفسػػير الطبػػر  ،تحقيتق :عبتتد اهلل
ابن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلستالمية بتدار ىجتر ،التدكتور عبتد الستند حستن يمامتة ،الجيتزة ،دار
ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالنٕٓٓٔ ،م( ،طٔ) ،جٗ ،ص.ٔٛٚ

(ٖٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٖٔ٘ .وينظتر :ابتن خمتدون ،شػفاا السػا ؿ كتيػِيب المسػا ؿ،
مرجع سابق ،صٗٗ.

(ٕٖ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،شفاا السا ؿ كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،صٓ٘.
(ٖٖ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٕ ،صٔٔٔٔ.
(ٖٗ) المرجع السابق ،جٕ ،صٕٔٔٔ.
(ٖ٘) المرجع السابق ،جٔ ،صٗ.ٖٙ
( )ٖٙالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖٜٙ

( )ٖٚالمرزوقي ،أبو يعرب ،فمسفة التاريخ الخمدكنية :دكر العمراف في التاريخ كيممو ،صٕٗ.
( )ٖٛابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٕٜ
( )ٖٜالمرجع السابق ،جٔ ،صٖٖ.
(ٓٗ) المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٕٜ

(ٔٗ) ينظر :المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٔٗٛ
(ٕٗ) ينظر :المرجع السابق ،جٔ ،صٕ.ٔٙ

(ٖٗ) المرجع السابق ،جٔ ،صٖ .ٔٙوينظر :الشكعة ،مصطفى ،األسس اإلسالمية في فكر ابف خمدكف كنظرياتو ،القاىرة ،الدار
المصرية المبنانيةٜٜٖٔ ،م( ،د.ط) ،صٔٗ.

(ٗٗ) المرجع السابق ،جٔ ،صٕ٘ٔ.

(٘ٗ) ينظر :ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٗٔ.ٔ٘-
( )ٗٙالمرجع السابق ،جٔ ،صٕ٘.
( )ٗٚالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٕٜ
( )ٗٛالمرجع السابق ،جٔ ،صٖ.ٚ

( )ٜٗوقد استفدت ىذه النقاط من :األنصاري ،عكرمة أبو بكر عبد القادر (ٕٗٔٓ) ،منيج ابف خمدكف في دراسػة الفػرؽ ،عترض
ونقد ،إشراف :إبراىيم خميفة عبد المطيف إبراىيم ،رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى ،كمية الدعوة وأصول الدين ،قسم العقيتدة،

مخطوط ،صٕ.ٜٔ

(ٓ٘) ينظر :ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٕٜٔ
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Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم
(ٔ٘) المرجع السابق ،جٕ ،ص.ٔٔٔٔ-ٔٓٛٚ
(ٕ٘) المرجع السابق ،جٔ ،صٕٖ٘.
(ٖ٘) المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٔٙ
(ٗ٘) المرجع السابق ،جٔ ،صٕٓ.

(٘٘) ينظر :الوردي ،عمي ،منطؽ ابف خمدكف ،شركة الوراق لمنشر المحدودةٕٜٓٓ ،م( ،طٔ) ،ص.ٚٙ
( )٘ٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٖٔٗ ،ٔٔٙ ،ٗٛ ،ٖٔ :
( )٘ٚالوردي ،عمي ،منطؽ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،ص.ٔٔٙ

( )٘ٛفريسو ،نبيل ،ابف خمدكف كمنابل الحداثة ،الندوة العممية بمناسبة المئوية السادسة لوفاة ابن خمتدون ،المجتمتع التونستي لمعمتوم
واآلداب والفنون ،قرطاج تونس ،بيت الحكمةٕٓٓٓ ،م( ،د.ط) ،جٕ ،صٕ٘.ٛ

( )ٜ٘ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص٘ٓٔ.
(ٓ )ٙالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٔٔٛ
(ٔ )ٙالمرجع السابق ،جٔ ،صٕٔٗ.
(ٕ )ٙالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖٚٙ
(ٖ )ٙالمرجع السابق ،جٕ ،صٖٔٔ.
(ٗ )ٙالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٕٜٗ
(٘ )ٙالمرجع السابق ،جٔ ،صٖٗ٘.

( )ٙٙالمرجع السابق ،جٕ ،ص.ٔٓٚٛ

( )ٙٚينظر :المرجع السابق ،جٕ ،صٜٜ٘-ٜ٘ٛ
( )ٙٛينظر :المرجع السابق ،جٕ ،ص.ٜٙٙ

( )ٜٙينظر :المرجع السابق ،جٕ ،صٓٔٔٔ.
(ٓ )ٚالمرجع السابق ،جٕ ،ص.ٜٔٓ

(ٔ )ٚينظر :البغدادي ،عبد القاىر بن طتاىر بتن محمتد (ت ٕٜٗه) ،الفػرؽ بػيف الفػرؽ ،منشتورات محمتد عمتي بيضتون ،بيتروت ،دار الكتتب
العممية( ،د.ت)( ،د.ط) ،ص.ٜٗ

(ٕ )ٚالشيرستتتاني ،أبتتو الفتتتح محمتتد بتتن عبتتد الك تريم (ت ٘ٗٛه) ،الممػػؿ كالنحػػؿ ،تحقيتتق :محمتتد عبتتد القتتادر الفاضتتمي ،بيتتروت ،المكتبتتة
العصريةٕٖٓٓ ،م( ،د.ط) ،جٔ صٕ.ٜ

(ٖ )ٚينظر :جمى ،أحمد محمد ،دراسات يف الفرؽ كتاريخ المسمميف :الخكارج كالشيعة ،مرجع سابق ،ص.ٙٚ-ٙٙ
(ٗ )ٚينظتر :عتواجي ،غالتتب بتن عمتتي ،الخػكارج تػػاريخيـ كآرااىػػـ االيت اديػة ،رستتالة ماجستتير ،قستتم المخطوطتات ،عمتتادة شتؤون المكتبتتات،
جامعة أم القرى ،السعوديةٕٕٓٓ ،م( ،د.ط) ،صٔ.ٔٚ

(٘ )ٚابن خمدون ،عبد الترحمن ،تػاريخ ابػف خمػدكف ،مرجتع ستابق ،جٕ ،صٓ .ٜٔٓالقعتدة :التذين ال يترون القتتال ،وىتو مصتطمح
شائع في التفريق بين فئات الخوارج.

( )ٚٙالقرنتي ،عبتتد اهلل ،أصػػكؿ المخػػالفيف ألىػػؿ السػ ّنة فػػي اإليمػػاف ،الريتاض ،دار ابتتن الجتتوزي لمنشتتر والتوزيتتعٕٓٔٔ ،م( ،طٔ)،
ص .ٚٚوينظر :الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،مرجع سابق ،جٔ ،صٕ.ٜ

( )ٚٚابن خمدون ،تاريخ ابف خمدكف ،جٕ ،صٔٔٔٔ .وينظر :األنصاري ،منيج ابف خمدكف في دراسة الفرؽ ،صٕٕٓ.
( )ٚٛابن خمدون ،تاريخ ابف خمدكف ،جٔ ،ص٘ٗٔ.
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )ٜٚالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٔٗٛ

(ٓ )ٛينظر :المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٔٗٛ

(ٔ )ٛرواه اإلمام أحمد في مسنده بمفظ :من كنت مواله فعمي مواله ،الميم وال من وااله وعاد من عاداه  ،ينظتر :الشتيباني ،أحمتد
ابتن حنبتتل (ت ٕٔٗه) ،مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،القتتاىرة ،مؤسستتة قرطبتة ،األحاديتتث مذيمتتة بأحكتتام شتتعيب األرنتتاؤوط

عمييا( ،د.ط) ،جٗ ،صٔ ،ٕٛحديث رقتم ٕٓ٘ .ٔٛتعميتق شتعيب األرنتاؤوط :صتحيح لغيتره ،وىتذا إستناد ضتعيف متن أجتل
عمي بن زيد ،وصححو األلباني فتي :السمسمة الصحيحة ،رقتم ٔٚ٘ٓ :ونتاقش متن قتال بضتعفو .ينظتر :موقتع األلبتاني عمتى

اإلنترنت (.)www.alalbany.net

(ٕ )ٛرواه اإلمام أحمد في مسنده بمفظ( :ىنيئا يا ابن أبي طالب أصتبحت وأمستيت متولى كتل متؤمن ومؤمنتة) جٗ ،ص ٔ ،ٕٛحتديث رقتم
ٕٓ٘ ،ٔٛتعميق شعيب األرناؤوط :صحيح لغيره وىذا إسناد ضعيف من أجل عمي بن زيد.

(ٖ )ٛرواه اإلمتام أحمت د بتتن حنبتتل بمفتتظ( :عتتن ابتن عبتتاس :قتتال عمتتر :عمتتي أقضتتانا) ينظتر :الستتاعاتي ،أحمتتد بتتن عبتتد التترحمن ابتتن

محمتتد البنتتا (ت ٖٔٚٛه) ،الفػػتا الربػػاني لترتيػػب مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ الشػػيباني كمعػػو بمػػكغ األمػػاني مػػف أس ػرار الفػػتا
الرباني ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي( ،د.ت)( ،طٕ) ،ج ،ٔٛص .٘ٚوينظر :العجموني ،إستماعيل بتن محمتد بتن عبتد اليتادي

(ت ٕٔٔٙه) ،كشػػؼ الخفػػاا كمزيػػؿ اإللبػػاس ،تحقيتتق :عبتتد الحميتتد بتتن أحمتتد بتتن يوستتف بتتن ىنتتداوي ،بيتتروت ،المكتبتتة العصترية،

ٕٓٓٓم( ،طٔ) ،جٔ ،صٖ.ٔٛ

(ٗ )ٛرواه البخاري بمفظ( :أن أبا ىريرة قال :بعثني أبو بكر  فتي تمتك الحجتة فتي المتؤذنين بعتثيم يتوم النحتر يؤذنتون بمنتى أن ال
يحج بعد العام مشترك وال يطتوف بالبيتت عريتان ،قتال :حميتد ،ثتم أردف النبتي  بعمتي بتن أبتي طالتب فتأمره أن يتؤذن ببتراءة

قتتال أبتتو ىري ترة :فتتأذن معنتتا عمتتي فتتي أىتتل منتتى يتتوم النحتتر بب تراءة وأن ال يحتتج بعتتد العتتام مشتترك وال يطتتوف بالبيتتت عريتتان) .ينظتتر:

العسقالني ،ابن حجر أحمد بن عمي (ت ٕ٘ٛه) ،فتا البار شرح صحيا البخار  ،تحقيق :محمتد فتؤاد عبتد البتاقي ومحتب التدين
الخطيتتب وقصتتي محتتب التتدين الخطيتتب ،مصتتر ،دار الريتتان لمت تراثٜٔٛٙ ،م( ،طٔ) ،كتتتاب التفستتير ،بتتاب (فستتيحوا فتتي األرض
أربعة أشير واعمموا أنكم غير معجزي اهلل) ،ج ،ٛص ،ٔٙٛحديث رقم ٘٘.ٗٙ

(٘ )ٛابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٔٗٛ
( )ٛٙينظر :المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٜٔٗ
( )ٛٚينظر :المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٜٔٗ
( )ٛٛالمرجع السابق ،جٔ ،صٔ٘ٔ.

( )ٜٛالمرجع السابق ،جٕ ،صٔٔٔٔ.

(ٓ )ٜينظر :المرجع السابق ،جٕ ،صٕٔٔٔ.

(ٔ )ٜابن خمدون ،المرجع السابق ،جٕ ،صٕٔٔٔ.
(ٕ )ٜالمرجع السابق ،جٕ ،صٕٔٔٔ.
(ٖ )ٜالمرجع السابق ،جٕ ،صٖ.ٔٔٙ

(ٗ )ٜينظر :األنصاري ،منيج ابف خمدكف في دراسة الفرؽ ،مرجع سابق ،ص.ٕٚٙ
(٘ )ٜابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٔٗٙ
( )ٜٙالمرجع السابق ،جٔ ،صٕ٘ٔ.
( )ٜٚالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٜٔٗ
( )ٜٛالمرجع السابق :جٔ ،صٗ.ٔٙ
 ٖٗٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1442 ،)3ي2020/م

24

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol16/iss3/14

Otoom: ???? ??? ????? (? 808?) ?? ????? ????????? Ibn Khaldun's Attitude (808 AH) towards the Islamic Sects

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الليح عتُم
( )ٜٜينظر :الوردي ،عمي ،منطؽ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،صٖ.ٕٙ
(ٓٓٔ) المرجع السابق ،صٗ.ٕٙ

(ٔٓٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٖٓ٘.
(ٕٓٔ) المرجع السابق ،جٔ ،ص .ٖٙٗ-ٖ٘ٙ
(ٖٓٔ) المرجع السابق ،جٔ ،صٖٗ٘.

(ٗٓٔ) المغربي ،عبد الفتاح ،الفرؽ الكالمية "مدخؿ كدراسة" ،القاىرة ،مكتبة وىبؤٜٜ٘ ،م( ،طٕ) ،ص.ٛ

(٘ٓٔ) أبو زيد ،منى أحمد ،الفكر الكالمي يند ابف خمدكف ،بيروت ،المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشرٜٔٚٚ ،م( ،طٔ) ،صٕٓٗ.

( )ٔٓٙابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت ٛٓٛه) ،لباب المحصكؿ فػي أصػكؿ الػديف ،تحقيتق :عبتاس محمتد ستميمان ،اإلستكندرية،
دار المعرفة الجامعيةٜٜٔٙ ،م (د.ط).

( )ٔٓٚابن خمدون ،عبتد الترحمن بتن محمتد (ت ٛٓٛه) ،شػفاا السػا ؿ كتيػِيب المسػا ؿ ،تحقيتق :محمتد مطيتع حتافظ ،دمشتق ،دار الفكتر،
ٜٜٔٙم( ،طٔ) ،صٓٓٔ.

( )ٔٓٛابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٖٗ٘.
( )ٜٔٓالمرجع السابق ،جٔ ،صٗ٘.

(ٓٔٔ) ينظر :المرجع السابق ،جٔ ،صٗ.ٖٙ
(ٔٔٔ) المرجع السابق ،جٔ ،صٖ٘٘.
(ٕٔٔ) المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖ٘ٙ

(ٖٔٔ) ينظر :صبحي ،أحمد محمود ،دراسات فمسفية آلراا الفرؽ اإلسالمية في أصكؿ الديف ،بيروتٜٔٛ٘ ،م( ،ط٘) ،جٔ ،ص.ٔٓٚ
(ٗٔٔ) األمين ،عبد اهلل ،دراسات في الفرؽ كالمِاىب ال ديمة المعاصرة ،بيروت ،دار الحقيقة( ،د.ت)( ،طٕ) ،ص.ٖٜٔ
(٘ٔٔ) صبحي ،أحمد حمود ،دراسات فمسفية آلراا الفرؽ اإلسالمية في أصكؿ الديف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٔٓٚ
( )ٔٔٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٖ٘ٙ
( )ٔٔٚالمرجع السابق ،جٔ ،صٖٓ٘.

( )ٔٔٛأبو زيد ،منى ،الفكر الكالمي يند ابف خمدكف ،مرجع سابق ،صٖٖ.

( )ٜٔٔابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٗ.ٖٙ
(ٕٓٔ) المرجع السابق ،جٔ ،ص٘.ٖٙ
(ٕٔٔ) المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖٙٙ

(ٕٕٔ) ينظر :األنصاري ،منيج ابف خمدكف في دراسة الفرؽ ،يرض كن د ،مرجع سابق ،ص.ٕٚٙ
(ٖٕٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،ص.ٖٙٙ
(ٕٗٔ) المرجع السابق ،جٔ ،صٖٓ٘.
(ٕ٘ٔ) المرجع السابق ،جٔ ،صٖ.ٖٙ

( )ٕٔٙأبو زيد ،منى ،الفكر الكالمي يند ابف خمدكف ،مرجع سابق ،صٔٗ.

( )ٕٔٚابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٗ.ٖٚ
( )ٕٔٛالمرجع السابق ،جٔ ،صٓ.ٖٚ
( )ٕٜٔالمرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖٙٛ
(ٖٓٔ) المرجع السابق ،جٔ ،ص.ٖٙٛ
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مُقف ابو خلدَى (ت ٛٓٛىػ) مو الفرق اإلسالمية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٔٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،شفاا السا ؿ كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،صٓٗ.
(ٕٖٔ) المرجع السابق ،صٓٗ.

(ٖٖٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٖٙٛ
(ٖٗٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،شفاا السا ؿ كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،صٗ٘.

(ٖ٘ٔ) ابتتن خمتتدون ،عبتتد التترحمن ،تػػاريخ ابػػف خمػػدكف ،مرجتتع ستتابق ،جٔ ،ص .ٖٙٛوينظتتر :ابتتن خمتتدون ،عبتتد التترحمن ،شػػفاا السػػا ؿ
كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،صٕٗ.

( )ٖٔٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،ص.ٖٙٛ
( )ٖٔٚالمرجع السابق ،جٔ ،صٓ.ٖٚ
( )ٖٔٛالمرجع السابق ،جٔ ،صٔ.ٖٚ
( )ٖٜٔابن خمدون ،عبد الرحمن ،شفاا السا ؿ كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،ص.ٔٓٙ
(ٓٗٔ) المرجع السابق ،ص .ٔٓٚوصٔٔٔ.

(ٔٗٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٔ ،صٕ.ٖٚ
(ٕٗٔ) المرجع السابق ،جٔ صٗ.ٖٚ

(ٖٗٔ) ابن خمدون ،عبد الرحمن ،شفاا السا ؿ كتيِيب المسا ؿ ،مرجع سابق ،صٕ.ٜ
(ٗٗٔ) المرجع السابق ،ص٘.ٚ

(٘ٗٔ) المرجع السابق ،صٕٔٔ.
( )ٔٗٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٕ ،صٕٓ٘.
( )ٔٗٚالمرجع السابق ،جٔ ،صٔ٘ٔ.

( )ٔٗٛينظر :المرجع السابق ،جٕ ،صٔٗٗٔ.
( )ٜٔٗالمرجع السابق ،جٕ ،ص٘.ٜٔٗ

(ٓ٘ٔ) ينظر :المرجع السابق ،جٔ ،صٕ٘ٔ.
(ٔ٘ٔ) ينظر :المرجع السابق ،جٔ ،صٕ٘ٔ.

(ٕ٘ٔ) ينظر :المرجع السابق ،جٕ ،ص٘.ٜٔٗ
(ٖ٘ٔ) بدوي ،عبد الرحمن (ت ٕٕٓٓم) ،مِاىب اإلسالمييف ،بيروت ،دار العمم لمماليينٜٜٔٚ ،م( ،د.ط) ،صٖ٘.ٚ
(ٗ٘ٔ) جمي ،أحمد ،دراسات يف الفرؽ كتاريخ المسمميف ،مرجع سابق ،ص٘.ٕٙ

(٘٘ٔ) السمومي ،سميمان عبد اهلل ،أصكؿ اإلسماييمية ،الرياض ،دار الفضيمةٕٓٓٔ ،م( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٕٕ.
( )ٔ٘ٙابن خمدون ،عبد الرحمن ،تاريخ ابف خمدكف ،مرجع سابق ،جٕ ،ص.ٜٔٗٛ
( )ٔ٘ٚالمرجع السابق ،جٔ ،صٖ.ٖٚ

( )ٔ٘ٛالمرجع السابق ،جٔ ،صٗٗٗٔ.
( )ٜٔ٘المرجع السابق ،جٔ ،صٕٓ٘ٔ.

(ٓ )ٔٙالمرجع السابق ،جٕ ،ص.ٔٗٗٛ

(ٔ )ٔٙينظر :المرجع السابق ،جٕ ،صٕٔٗٔ.
(ٕ )ٔٙينظر :ظيير ،إحسان إليي (ت ٔٗٓٚه) ،تاريخ كي ا د ،الىور :إدارة ترجمان السنة( ،د.ت)( ،د.ط) ،ص٘.ٔٛ
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